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Preface
This is a digital interactive anthology of texts devoted to Spanish Romanticism especially
designed for university non-Spanish speakers that are enrolled in Spanish majors or minors and
are at least in their third year of study. This anthology may be used as textbook for any course by
any instructor who might desire to use it without any written permission from the author. It may
be used as a whole for a course on Spanish Romanticism or any parts of it may be used in
conjunction with other texts to offer a course on a wider period of Spanish literature. The
instructor (or reader) is more than welcome to use it as he or she sees fit. However, references to
it are expected if the anthology is used for scholarly works.
This is not your usual anthology or ebook. As a matter of fact, the author is not aware of the
existence of any book like it. Ebooks produced by publishing companies are basically a digital
version of the printed textbook. This anthology is many books in one and offers a great amount
of flexibility that no printed book can offer. All the texts included come with the original link
that allows readers to go to the original website, where they can access the whole of the text
included (if only a part is offered in the main text, as in the case of some prose excerpts) or other
texts that are similar to the ones provided (like in the case of poems or short stories). In some
cases, a long text has been included, but the instructor is free to assign any part(s) of it to the
students. In addition, the author has gone to great lengths to add as many footnotes to the texts in
Spanish as possible, and some of them even include links to websites that allow readers to
expand their knowledge on a given subject or concept. Also included in the anthology are
introductions and questions at the end of most of the texts.
This anthology covers not only texts of the Romantic period but goes way back to some of the
initial precedents of world Romanticism: Chrétien de Troyes and the 12th century troubadours,
as well as Petrarch. This is different from most anthologies, which tend only to mention the
influences that authors and their texts have received. The author has thus added a comparative
dimension to this mostly Spanish literature anthology. This inclusion should spark intellectual
class discussions and widen and enrich the students’ literary, cultural, and historical knowledge.
The present anthology will also be useful and interesting to Spanish speakers that have some
limited knowledge of English. This anthology, though mostly including texts in Spanish,
includes some texts (or parts of) in English that supplement the main part of the anthology by
adding some historical and cultural texts (or parts of) that aid readers in obtaining a more
comprehensive understanding of 19th-century Spanish Romantic literature. Thus, it includes
important documents without which the 19th century could not be understood, such as the
French Encyclopedia by Voltaire and Diderot, as well as explanatory texts regarding the French
Revolution of 1789-1798, which was fundamental in the change of western society that took
place in the 19th century. This anthology also includes links to art works that provide an
illustration to the main themes and/or characteristics of the artistic and literary movements or
styles that took place in the 19th century.
This anthology does not include any Romantic novel or part of it, but devotes exclusively to
poetry, short stories, plays, and essays. The reason for not including any Romantic novel is
purely practical and does not intend to mean that Romantic novels are unimportant: the author
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preferred to focus on genres that fit better in an anthology whose main purpose is to provide a
textbook that would be appropriate for a one-semester upper-level Spanish literature course for
non-Spanish speakers. Including a whole novel would have made this anthology way too long to
cover in one semester. However, a whole play has been included: Don Juan Tenorio, by José
Zorrilla. The importance of this play and the ease with which it can be divided in sections (parts
and scenes) played a role in the author’s decision to include it in its entirety.
The author has added to the selected collection of texts a main introduction to the anthology, an
introduction to the Romantic period, and brief introductions to the authors and texts included. He
has also added footnotes to the texts, especially the ones in Spanish: these footnotes are not only
meant as clarification of difficult vocabulary words, but to offer an explanation of concepts and
proper names that appear on a regular basis as well. The intention of the author in his vocabulary
footnotes has been to avoid English translations, and offer, instead, either Spanish synonyms, an
image, or a combination of both. Some footnotes include hyperlinks to websites that may offer
further information and/or illustration so that inquisitive or more advanced students or readers
may benefit from a more thorough study of a given subject or concept. Footnotes may also
include references to books or articles that expand on a given topic. So, in this way, this is an
interactive anthology that may be used by readers at different stages in their learning of Spanish
language, literature, history, and culture in general. The author hopes to reach as wide an
audience as possible by making this anthology a free Open Educational Resource (OER) so that
readers of all types, especially college students, may access it easily from the comfort of their
own computer, tablet, or cellphone. Given the high price of today’s college textbooks, the author
desired to offer students a free and more accessible option that would, at the same time, help
them to understand the texts included in a way that a printed textbook would not be able to. The
ability to include hyperlinks to websites that may include further information to a given subject
(in a written or audiovisual format) is something unique to the digital world that a printed book
cannot offer. Links to videos, in addition to providing additional information, also allow students
to practice their listening comprehension skills. In conclusion, this anthology is more than an
anthology: it is an open-ended digital tool that may be expanded as much or as little as the reader
chooses. More advanced or graduate students of Spanish -or even instructors and Spanish
speakers- may easily access -by the click of a button- many other texts that are not included in
this anthology except through a hyperlink.
The author of this anthology has employed this anthology for the teaching of a course on Spanish
Romantic literature at both the undergraduate and graduate level. The flexibility of this
anthology has allowed the author to distinguish the aptitude level of these two different levels of
students by requiring graduate students to read more and/or bigger sections of the anthology than
undergraduate students. Graduate students were also encouraged to go to some links provided in
the anthology in order to delve further into some materials. This is a feature that no printed book
or ebook can provide and is thus unique to this anthology.
I would like to end this preface by acknowledging the obvious: since this is not a peer-reviewed
publication, but the fruit of the author only, any typos or mistakes are exclusively his. Given the
extension of this project, the author expects it not to be perfect. Therefore, if any reader finds any
mistake in it, the author would appreciate it if he/she would email him at
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enrique.torner@mnsu.edu to let him know about it so he may take care of it. All contributions
and feedback will be highly appreciated.
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Introducción al Romanticismo español
Esta introducción no pretende ser una introducción exhaustiva al Romanticismo español,
sino sólo intentar una síntesis de sus elementos, características y temas principales, su origen y
sus causas, su cronología y el modo de su desarrollo a lo largo de la historia en comparación al
romanticismo del resto de los países occidentales y en su contexto histórico. El autor tiene en
cuenta que esta antología está dirigida fundamentalmente a un público de estudiantes
universitarios de habla inglesa, aunque cualquier persona de habla hispana se beneficiará de un
recordatorio de lo que probablemente aprendió en la escuela secundaria. Sin embargo, esta
introducción aspira a proporcionar ciertos elementos innovadores para proporcionar al lector una
comprensión más amplia y única del Romanticismo español que la que ofrece la crítica
tradicional de este movimiento literario.
La cronología del Romanticismo español es un tema debatido entre los especialistas, pese
a que hay quien ha definido las épocas literarias del siglo XIX de un modo exacto, como Ricardo
Navas Ruiz, quien dividió la literatura del s. XIX en “cuatro épocas bien delimitadas: el fin del
neoclasicismo hasta 1830; el romanticismo entre 1830 y 1850; el postromanticismo entre 1850 y
1875; el realismo entre 1875 y 1898”.1 Sin embargo, para crédito del autor de la cita, él mismo
admite la contemporaneidad de los estilos literarios cuando confiesa que “la madre de la novela
realista española es contemporánea de los primeros románticos” (2). “La madre de la novela
realista española” a la que se refiere es la novela La gaviota, de Fernán Caballero, pseudónimo
de Cecilia Böhl de Faber (Morges, Suiza 1796- Sevilla, 1877). Fernán Caballero es un perfecto
ejemplo de una escritora a caballo entre el Romanticismo y el Realismo, pues la novela
mencionada tiene elementos de los dos estilos. Sin embargo, pese a que encontramos tanto obras
que podríamos considerar románticas incluso a fines del s. XVIII como obras con elementos
realistas ya en 1850, estas fechas nos ofrecen una idea inicial aproximada de la datación
tradicional del Romanticismo y del Realismo (el Naturalismo queda incluido como un tipo de
Realismo.
Para fechar correctamente el Romanticismo español, se debería primero ofrecer una
definición y descripción del concepto de romanticismo. Este término procede del término
“romántico”, que aparece en 1818 por primera vez2 y su uso se propaga con rapidez a partir de
esa fecha. Este término, afirma Shaw, está etimológicamente relacionado con sus afines:
“romanesco”, “romancesco”, “romancista” y “románico”. Estos términos tienen dos
connotaciones relacionadas, pero distintas: la primera, de carácter literario, se vincula al hecho
de que los “románticos rechazaban ciertas actitudes, formas y criterios” que formaban íntegra
parte del período anterior de la Ilustración (s. XVIII); la segunda era de tipo moral, según la cual
los románticos eran considerados “personas subversivas, no sólo respecto a normas y tradiciones
literarias, sino también a ideas y creencias, sobre todo en el terreno de la política y de la religión,
en las que solía creerse que se fundaba la estabilidad de la sociedad” (27). Es decir, en un
principio, “romántico” implicaba un rechazo de la Ilustración así como de normas y tradiciones
literarias e ideas y creencias políticas y religiosas que habían prevalecido previamente. Los
románticos deseaban romper con la Ilustración y con todo tipo de imposición de normas.

1 Cita sacada del libro de Mariano Baquero Goyanes El cuento español del Romanticismo al Realismo. Madrid: CSIC, 1992, p. 2.
2 Según Donald L. Shaw, en “Spain. Romántico-Romanticismo-Romancesco-Romanesco-Romancista-Románico”, en Romanticism and its Cognates, Toronto University Press,
Toronto, 1973, pp. 341-371, cuyo artículo aparece en Historia y crítica de la literatura española, vol. 5: Romanticismo y Realismo, editado por Iris Zavala (27-33).
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Es importante aclarar que, en un principio, el término romántico “se aplicaba
indistintamente a la literatura medieval y europea de épocas posteriores de inspiración cristiana,
en contraste con la literatura clásica y neoclásica” (Shaw 28). De 1834 a 1877, época del
romanticismo español propiamente dicho así como del posromanticismo oficialmente dichos, el
significado del término se amplió y unos críticos empezaron a ver en este movimiento “una
sensibilidad nueva que comportaba una nueva visión del mundo”, mientras que muchos lo
consideraron “subversivo para la religión y la moral” (28). Desde 1877 hasta hoy en día, a
medida que la distancia temporal ha permitido una comprensión más rigurosa del término, se han
realizado estudios más sistemáticos de sus técnicas, sus imágenes, su simbolismo y su estructura,
lo que ha supuesto un mejor entendimiento de este movimiento literario. Es esta comprensión
actual, mucho más global, la que se pretende explicar a continuación.
El Romanticismo ha de entenderse como una nueva visión del mundo que incluye varias
características diferenciadoras, pero que expresan en su totalidad una sensibilidad nueva por
parte de los escritores románticos, los cuales reaccionan ante la observación de una realidad
dolorosa con un sufrimiento cósmico y agónico que permea sus obras. Este sufrimiento cósmico
o “conciencia desgraciada” (término acuñado por Hegel, el famoso filósofo alemán3) permea
todas las obras románticas, tanto en España como en el resto del mundo. Lo que diferencia el
Romanticismo español del Romanticismo de los demás países es su “espíritu cristiano y
caballeresco” (Shaw 29): el romanticismo del resto del mundo adopta una perspectiva pagana y
acoge a los clásicos paganos, que los románticos españoles rechazan.
Curiosamente, el concepto del romanticismo español coincide con las impresiones que
tienen otros países de España. Según Diego Saglia (y unos otros pocos críticos anteriormente,
aunque más velada y vagamente), la verdadera esencia del Romanticismo español coincide con
las ideas que otros países se han formado de la cultura española.4 Saglia estudia la imagen de
España en el extranjero empezando en el siglo XIX y resume el mito de la España romántica
citando a Lord Byron: “lovely Spain! Renown’d, romantic land!” Saglia declara que este mito
reemergió en el período entre las dos guerras mundiales, contribuyendo a una re-evaluación del
Romanticismo español. Más adelante, en época franquista, el caudillo español, en un intento por
sacar a España de su aislamiento y abrirse al resto del mundo, vendió la imagen de que “España
es diferente”, incluyendo en su propaganda aspectos de la cultura española como el flamenco
gitano andaluz, los toros, la permanencia de la historia antigua de España en sus muchos
monumentos históricos, las playas con su sol deslumbrante e inacabable y el carácter simpático,
divertido y hospitalitario de los españoles. El Cid y Don Quijote se convirtieron en personajes
históricos que ayudaron a vender esa imagen que atrajo a gente de todo el mundo a España ya
desde los años 50. Hoy en día, España es el segundo país con más turistas al año del mundo
después de Francia.5 ¿Y en qué consiste ese atractivo? Según Saglia y otros críticos, en la fusión
única que tiene la cultura española de la cultura del norte de Europa (los celtas) con la oriental (la
musulmana, derivada de sus siete siglos de dominación de la Península Ibérica) y la ibérica
inicial. Es esta combinación lo que ofrece el exotismo que tanto atrae a los turistas del extranjero,
3 Según José Luis L. Aranguren en “Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del siglo XIX”, artículo incluido en el libro de Iris Zavala mencionado
anteriormente (57).
4 “`The True Essence of Romanticism’: Romantic Theories of Spain and the Question of Spanish Romanticism”, Journal of Iberian and Latin American Studies, 3:2, 127-145.
Este artículo se puede leer en línea:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507499708569457?journalCode=cjil20
5 https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings
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así como el carácter caballeresco de los españoles, derivado de su tradición (El Cid y Don
Quijote siendo sus máximos arquetipos).
Esta fusión de elementos del norte de Europa con aspectos árabes se ve, de hecho, ya
producida por varios dramaturgos románticos a principios de este movimiento literario, como
demuestra Jo Labany en su estudio combinado de Aben Humeya o la rebelión de los moriscos
(1830) de Martínez de la Rosa, de Los amantes de Teruel (1837) de Hartzenbusch y de El moro
expósito (1829-33) del Duque de Rivas.6 Las jarchas, pequeñas composiciones poéticas escritas
en lengua mozárabe que representan el inicio de la literatura española (s. XI) desde su
descubrimiento en 1948 por Samuel Miklos Stern en El Cairo mientras estaba examinando
moaxajas hebreas7, podrían considerarse como las primeras composiciones poéticas españolas
con elementos románticos. Estas jarchas, que eran fundamentalmente cantadas por mujeres
cuando sufrían la ausencia de sus maridos/amados, son poemitas que expresan esa agonía
romántica por el ser amado tan representativa del Romanticismo. El siguiente ejemplo, sacado de
la primera página web incluida a pie de página, ilustra este sufrimiento agónico causado por la
ausencia del amado:
¡Tant’ amáre, tant’ amáre,
Habib, tant’ amáre!
Enfermiron welios nidios
E dólen tan mále”.
Traducción al castellano moderno:
“¡De tanto amar, de tanto amar,
amigo, de tanto amar!
Enfermaron unos ojos antes sanos
y que ahora duelen mucho”.
Esta es la introducción del “amor de lonh” (“amor de lejos”) que caracterizará la literatura
trovadoresca provenzal (francesa) del siglo XII de la que beberá más tarde Don Quijote,
enloqueciéndole y llevándolo a la bancarrota: los libros de caballerías que introduciría Chrétien
de Troyes con sus romances como Perceval, Lancelot y otros. Un poco más tarde, Petrarca y
Dante retomarían el tema del amor de lejos y lo desarrollarían en sus poemas respectivamente
dedicados a su “amor imposible”: Laura y Beatriz. Este “amor de lejos” o imposible se
convertirá en tema principal del romanticismo español y se desarrollará en la Edad Media (en
algunos romances de amor y otras composiciones líricas, por nombrar algunos ejemplos), el
Siglo de Oro (Garcilaso de la Vega siendo su máximo representante en el Renacimiento;
Quevedo y Góngora, en el Barroco), la Ilustración (Cadalso, en sus Noches lúgubres), el
Romanticismo propiamente hablando, el Modernismo (Rubén Darío especialmente), las
Generaciones del 98 (con Antonio Machado y sus poemas de amor) y del 27 (Vicente
Aleixandre, el más romántico de todos) e incluso poetas posteriores.
6 Su artículo se titula “Love, Politics, and the Making of the Modern European Subject: Spanish Romanticism and the Arab World”, publicado en Hispanic Research Journal, vol.
5, no. 3, octubre 2004 y disponible en línea a través de muchas bibliotecas públicas.
7 Para este descubrimiento, el lector puede leer la siguiente página web: https://www.monografias.com/trabajos94/jarchas/jarchas.shtml
Para la descripción de sus orígenes, su forma y su contexto, el lector puede leer:
https://www.lifeder.com/jarchas-mozarabes/
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Es decir, que, tomando el tema romántico principal del “amor de lejos”, “amor
imposible” o “amor no correspondido”, podemos rastrear su origen a las jarchas mozárabes del s.
XI y seguir la evolución de este tema a lo largo de la historia de la literatura europea. Dada la
vecindad física de Francia e Italia con España, además de lo numerosas de sus relaciones a lo
largo de la historia, se puede apreciar una clara dominación de este concepto romántico en la
literatura española, además de su claro origen en las jarchas romances que cantaban las mujeres
en Al-Andalus, la España musulmana que duraría de 711 a 1492, cuando los Reyes Católicos
conquistaron el último reducto musulmán del Reino de Granada.
Sin embargo, pese a su origen árabe-musulmán, el tema del amor de lejos lo cristianizará
ya Chrétien de Troyes, así como sus continuadores en Italia y España. En 1492, acabada la
Reconquista por los Reyes Católicos, España se convertirá en baluarte de la Iglesia Católica y
expulsará de su territorio a todos aquéllos que se nieguen a convertirse al cristianismo. Con la
imposición de la Santa Inquisición, se asegurará que la literatura esté libre de la influencia de
toda religión que no sea la cristiana y de cualquier elemento que pueda interpretarse como
inmoral por la Iglesia Católica.
Además de la presencia del amor lejano y del exotismo, otras características importantes
del Romanticismo español (y del europeo en su mayor parte) son:
1) la “subjetividad subversiva o absoluta” (como la denomina Manuel Ballestero en su
imprescindible obra para entender el sentido principal del Romanticismo español8), que consiste
en someter la realidad al tamiz de los intensos sentimientos del autor así como de su espíritu de
rebelión contra sus circunstancias actuales y, si nos circunscribimos al Romanticismo
propiamente dicho del s. XIX, contra el racionalismo de la Ilustración;
2) la evasión de la realidad, que le es contraria, y el retraimiento a su intimidad o espacio
solitario, que le sirve de refugio y para poder viajar a su mundo “de ensueño, la vida interior y el
`mundo ideal’” (Aranguren 549);
3) el individualismo o preponderancia del yo sobre el resto de la realidad circundante;
4) el ansia de libertad, que siempre se halla opuesta al sentimiento del poeta, que se siente
prisionero de su dolor agónico (por eso el símbolo de la cárcel o del cuerpo como cárcel del alma
es tan prevalente en la literatura romántica, lo que llega a su clímax con la obra Cárcel de amor
[1492] de Diego de San Pedro);
5) la muerte como única solución al “dolor de amor”, por lo que las escenas en cementerios y
otros lugares lúgubres predominan en muchas obras románticas;
6) la idealización de la realidad en general y de la amada (o del amado) en particular;
7) la naturaleza como testigo y consoladora de los dolores del poeta;
8) la evasión, tanto temporal (al pasado, especialmente a la Edad Media) como espacial (a
lugares exóticos, especialmente orientales);

8 El principio romántico. Barcelona: Anthropos, 1990, p. 16.
9 “La crisis de reajuste de la antigua a la nueva forma de existencia”, en el libro de Zavala mencionado anteriormente.
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9) la religiosidad libre, sin dogmas ni reglas, sino puramente interior (a veces, rebelión contra
Dios o incluso satanismo), que, en muchos casos, lleva al gusto por lo sobrenatural; por otro
lado, el poeta se siente por encima de toda moral, por lo que el matrimonio, por ejemplo, le
parece “prosaico y convencional”, como bien aclara Aranguren (58);
10) la rebelión contra las normas, contra el racionalismo y contra la Ilustración, que se
ejemplifica con los arquetipos de “el Bandido, el Pirata, el Cosaco, el Mendigo y el Reo de
muerte” (Aranguren 57);
11) la pasión por los estados de ánimo extremos y por las situaciones-límite (Aranguren 58);
y 12), finalmente, un elemento distintivo del Romanticismo español, el patriotismo nacional, que
se presenta en España de un modo único al tener en su territorio tres comunidades autónomas
bilingües que cantan su patriotismo (o nacionalismo) por sus regiones: Cataluña, que incluso
tuvo su propio romanticismo durante el período de la “Renaixença” (1830-1880), en el que
destacan Carles Aribau y Jacint Verdaguer; Galicia, con su correspondiente “Rexurdimento”,
paralelo a la “Renaixença” catalana y que empieza con la poeta gallega Rosalía de Castro; y el
País Vasco, de fuertes sentimientos nacionalistas, cuyo Renacimiento fue iniciado en el s. XVI
por Juan Pérez de Lazarraga, que siguió el modelo de Petrarca y de los poetas renacentistas
castellanos10.
En cuanto a la forma, la poesía romántica se dividirá en dos: la poesía intimista,
dominante a lo largo de la literatura castellana, que usará la rima asonante en los versos pares; y
la poesía “rimbombante” de los mayores representantes del Romanticismo español (como el
Zorrilla de Don Juan Tenorio o Espronceda), que rimará en consonante y mostrará una sonoridad
digna de sus orgullosos personajes. Además, en el teatro, los dramaturgos romperán con las
unidades teatrales, que les resultan restringentes a su ansia de libertad formal. En prosa, tanto los
cuentistas, los novelistas y los ensayistas también rechazarán todo tipo de normas formales.
En conclusión, el Romanticismo español representa la creación de una “poesía nacional”
que se ve reflejada no sólo en el género poético, sino en el teatro y en la cultura española en
general. Es éste uno de los motivos principales por los que esta antología ofrece primacía a este
movimiento, pues, con un buen conocimiento de él, el lector (especialmente el estudiante de
habla española) obtendrá un conocimiento profundo, no sólo de este importante movimiento
literario, sino de la cultura y sociedad españolas en general.
Como se mencionó en el prefacio y con la intención de ofrecer al lector tanto el contexto
literario como el histórico de las obras estudiadas, esta antología incluye entonces textos e
hiperenlaces a textos procedentes de otras literaturas relacionadas, así como ensayos históricos
que el autor espera ayuden a una mejor comprensión de la evolución del romanticismo español a
lo largo de la historia. Finalmente, en lo posible, el autor ha intentado añadir notas a pie de
página que pretenden ayudar a comprender vocablos que podrían ser de difícil comprensión para
el estudiante universitario de español, así como explicar conceptos, referencias históricas o
literarias y otros elementos que puedan plantear dificultades para la comprensión de los textos.
10 Para un estudio de su obra, consúltese en línea:
https://www.researchgate.net/publication/290605025_The_Renaissance_in_Basque_literature_Juan_Perez_de_Lazarraga/fulltext/56cbd59608ae5488f0db1c65/The-Renaissancein-Basque-literature-Juan-Perez-de-Lazarraga.pdf
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ANTOLOGÍA DE TEXTOS

Precedentes literarios del Romanticismo español y del Romanticismo en
general
Jaufré Rudel
( ... 1125-1148 ... )
Jaufres Rudels de Blaia si fou mout gentils horn, princes de Blaia. Et enamoret se de Ia
comtessa de Tripol, ses vezer, per lo ben qu'el n'auzi dire als pelerins que venguen d'Antio
cha. E fez de leis mains vers ab hons sons, ab paubres motz. E per voluntat de leis vezer, el
se croset e se mes en mar, e pres lo malautia en la nau, e £o condug a Tripol, en un alberc,
per mort. E £o fait saber a la comtessa et ella venc ad el, al son leit, e pres lo antre sos bratz.
E saup qu'ella era la comtessa, e mantenent recobret l'auzir e·l flairar, e lauzet Dieu, que
l'avia Ia vida sostenguda tro qu'el !'agues vista; et enaissi el mori entre sos braz. Et ella lo
fez a gran honor sepellir en la maison <lei Temple; e pois, en aquel dia, ella se rendet. morga,
per la dolor qu'ella n'ac de la mort de lui.
Jaufre Rudel de Blaya fue muy gentil hombre, príncipe de Blaya. Se enamoró de la condesa de
Tripoli, sin verla, por lo bien que hablaban de ella los peregrinos que volvían de Antioquía. Hizo
por ella muches versos, con buenas melodías y palabras sencillas. Con el deseo de verla se hizo
cruzado y embarcó, enfermando en la nave; fue llevado a un hostal de Trípoli, como muerto. Se
lo hicieron saber a la condesa, que fue a verlo al lecho y lo tomó entre sus brazos. Jaufre se dio
cuenta de que era la condesa y al instante recobró el oído y la respiración y alabó a Dias, ·por
haberle mantenido la vida hasta que pudo verla; así murió entre sus brazos. La condesa lo hizo
enterrar con gran honra en la casa del Temple; despues, el mismo día, se hizo monja por el dolor
que tuvo con su muerte.
Quan lo rius de la fontana
Quan lo rius de la fontana
s'esclarzis, si cum far sol,
e par la flors aiglentina,
e’l rossinholetz el ram
volf e refranh ez aplana
son dous chantar et afina,
dreitz es qu'ieu lo mieu refranha.
Amors de terra lonhdana,
per vos totz lo cors mi dol;
e no’n puesc trobar mezina
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si non au vostre reclam
ab atraich d'amor doussana
dinz vergier o sotz cortina
ab dezirada companha.
Pus totz jorns m'en falh aizma,
No’m meravilh s'ieu n'aflam,
quar anc genser crestiana
non fo, ni Dieus non la vol,
juzeva ni sarrazina;
ben es selh pagutz de mana,
qui ren de s'amor guazanha!

Cuando el rio de la fuente
Cuando el río de la fuente
se hace más claro, como suele,
y aparece la flor del espino,
y el ruiseñor en la rama
repite, modula y suaviza
su dulce cantar y lo afina,
es justo que yo module el mío.
Amor de tierra lejana,
por vos todo el corazón me duele
y no puedo encontrar remedio
si no oigo vuestro reclamo
con promesa de dulce amor
en jardín o bajo cortina
con la deseada compañía.
Pues nunca tuve la ocasión,
no me extraña si ardo
porque nunca existió más gentil
cristiana, ni Dios quiso que existiera,
ni judía, ni sarracena;
¡bien nutrido está de maná
quien consigue algo de su amor!
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Lanqand li jorn son lonc en mai
Lanqand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz chans d'auzels de loing,
e qand me sui partitz de lai
remembra’m d'un'amor de loing.
Vauc, de talan enbroncs e clis,
si que chans ni flors d'albespis
no’m platz plus que l'inverns gelatz.
Ja mais d'amor no·m gauzirai
si no·m gau d'est'amor de loing,
que gensor ni meillor non sai
vas nuilla part, ni pres ni loing.
Tant es sos pretz verais e fis
que lai el renc dels sarrazis
fos eu, per lieis, chaitius clamatz!
Iratz e gauzens m'en partrai
qan veirai cest'amor de loing,
mas non sai coras la’m veirai
car trop son nostras terras loing.
Assatz i a portz e camis!
E, per aisso, non sui devis...
Mas tot sia cum a Dieu platz!
Be•m parra jois qan Ii qerrai
per amor Dieu, I' amor de loing;
e, s'a lieis plai, albergarai
pres de lieis, si be·m sui de loing!
Adoncs parra•l parlamens fis
qand, drutz loindas, er tan vezis
c'ab bels digz jauzirai solatz.
Ben tenc lo Seignor per verai
per q'ieu veirai l'amor de loing;
mas, per un ben que m'en eschai,
n'ai dos mals, car tant m'es de loing ...
Ai! car me fos lai peleris
si que mos fustz e mos tapis
fos pelz sieus bels huoills remiratz!
Dieus, qe fetz tot qant ve ni vai
e fermet cest'amor de loing,
me don poder, qe·l cor eu n'ai,
q'en breu veia l'amor de loing,
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veraiamen, en lacs aizis,
si qe la cambra e•l jardis
mi resembles totz temps palatz!
Ver ditz qui m' apella lechai
ni desiran d'amor de loing,
car nuills autre jois tant no•m plai
cum jauzimens d'amor de loing.
Mas so q'eu vuoill m'es tant abis
q 'enaissi ·m fad et mos pairis
q'ieu ames e non fos amatz!
Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis!
Totz sia mauditz lo pairis
qe·m fadet q'ieu non fos amatz!
Cuando los dlas son largos, en mayo
Cuando los días son largos, en mayo,
me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos,
y cuando me voy de allí,
me acuerdo de un amor de lejos.
Voy con ánimo cabizbajo y sombrío,
de modo que ni el canto ni la flor del espino
me placen más que el helado invierno.
Nunca más gozaré de amor
si no gozo de este amor de lejos,
pues no sé de mejor ni mas gentil
en ninguna parte, cerca ni lejos.
Su mérito es tan cierto y puro
que allí, en el reino de los sarracenos
yo serla, por ella, llamado cautivo.
Triste y alegre me separaré
cuando vea este amor de lejos,
pero no sé cuándo lo veré,
pues nuestras tierras están muy lejos.
¡Hay demasiados puertos y caminos!
y por eso, no soy adivino...
¡Que todo sea como Dias quiera!
Gran gozo tendré cuando le pida,
por Dios, su amor de lejos;
y, si le place, me albergaré
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cerca de ella, aunque soy de lejos.
Entonces vendrá la conversación agradable
cuando, amante de lejos, esté tan cerca
que con bellas palabras gozaré de solaz.
Bien tengo por veraz al Señor,
por quien veré al amor de lejos,
pero por un bien que reciba,
tendré el doble de mal, pues está tan lejos ...
¡Ay! ¡Ojalá pudiera ir allí como peregrino
de forma que mi bordón y mi capa
fuesen contemplados por sus bellos ojos!
Dios, que hizo todo cuanto se mueve
y mantuvo este amor de lejos,
me dé poder -que el coraje lo tengo—
para ver en breve el amor de lejos,
de verdad, en lugar apropiado,
de forma que cámara y jardín
me parezcan siempre palacio.
Verdad dice quien me llama ávido
y deseoso de amor de lejos,
pues ningún otro gozo me place tanto
como la alegría del amor de lejos.
¡Pero lo que quiero me está tan prohibido!
Mi padrino me hechizó
para que amase sin ser amado.
¡Pero lo que quiero me esta tan prohibido!
Maldito sea el padrino
que me hechizó para no ser amado.

1. ¿Por qué se hizo cruzado Jaufré Rudel?
2. Describe el encuentro entre Jaufré Rudel y la condesa de Trípoli. ¿Qué demuestra la
breve y milagrosa recuperación de Rudel al ver a la condesa?
3. ¿Por qué le duele “el corazón” al poeta?
4. ¿Qué es el “maná” y con qué o quién lo identifica el poeta?
5. ¿Qué es “el dolor que con gozo sana”?
6. ¿Qué estilo usa el poeta en este poema?
7. ¿Qué palabra se repite más en el poema “Cuando los días son largos, en mayo” y por
qué?
8. ¿Qué quiere pedirle Rudel a la condesa cuando la vea?
9. ¿Por qué le está prohibido al poeta llevar a cabo su deseo?
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Chrétien de Troyes: Perceval
Chrétien de Troyes (1135?-1185?) fue un poeta y trovador francés conocido por sus romances
artúricos como Lancelot, Iván o el caballero del león y Perceval o el cuento del grial, el
romance o cuento incluido en esta antología. El motivo de la inclusión de este texto en este
volumen es que Chrétien es uno de los primeros escritores románticos de la historia y, sin duda
alguna, el más prolífico de la Edad Media. Este es uno de los casos en que la fama de las obras
supera en creces la de su creador: sus obras artúricas incluso han sido pasadas al cine y casi todo
el mundo conoce las aventuras de sus caballeros, pese a que casi nadie conoce el nombre de su
compositor original.
Chrétien de Troyes fue el fundador del amor cortés: el amor de un caballero por una dama
inalcanzable. Este amor es imposible porque la dama suele estar casada o pertenecer a una clase
superior o, incluso, a la realeza. El caballero dedica su vida a aventuras y lances de todo tipo y,
en cada lance, dedica su proeza a la dama a la que “sirve”, cuya sonrisa y pocas palabras es
suficiente para inspirarle a continuar su vida, que suele estar llena de peligros. El caballero es un
modelo de virtudes: honestidad, pureza, valentía, gentileza, caballerosidad, etc. En este sentido,
el caballero artúrico representa el prototipo del caballero cristiano dado a las armas para defender
la cristiandad, como lo sería el caballero cruzado.
Esta antología incluye la obra en su integridad para ofrecer flexibilidad al instructor, que puede
escoger qué pedir a los estudiantes que lean. Esto le permitirá ofrecer diferentes requisitos a los
estudiantes de licenciatura de los de posgrado.
La obra incluye una biografía breve al final del texto, así como una nota acerca del traductor.
LINES 1-68 CHRÉTIEN’S INTRODUCTION
HE little reaps who little sows,
And he who’d have good harvest knows
To sow his seeds in such a field
That they a hundredfold will yield;
For good seed in a barren place
Will shrivel there and fail apace.
Now Chrétien sows here the seed
From which a story will proceed,
And sows it in so good a place
Great profit shall his efforts grace,
For what he does is for the best
With whom the Roman Empire’s blessed.
He is Philip, Count of Flanders,
Of greater worth than Alexander,
Of whom they give such good account.
For I will prove to you this Count
Is yet far better than the former;
For he amassed, that Alexander,
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Vices within, and frailties,
From all of which the Count is free.
The Count is one who will not hear
Vile jokes, or suffer proud speech near;
And if one speaks ill of another,
Whoe’er it is, he’s sad moreover.
The Count desires true justice, he
Loves Holy Church and loyalty,
At every baseness he doth groan;
He is more generous than is known,
Nor plays the cunning hypocrite,
But acts in line with Holy Writ.
‘Let not thy left hand know,’ it says,
‘What thy right hand doeth, always.’
For he who receives is still aware,
And God, who lays our secrets bare,
And knows of all the hidden things
Within the heart, all its workings.
Holy Writ, why doth it command:
‘Hide thy good deeds from thy left hand,’?
Because, according to the story,
The left hand signifies vainglory,
That’s born of false hypocrisy.
The right? It stands for charity,
That boasts not of each good deed,
Seeks rather to hide them, indeed,
So that none know of it, but He
Whose name is God and Charity.
God is Charity, and who dwells
In Charity, and acts the Gospels,
Saint John says, I read with him,
‘Dwelleth in God, and God in him’.
And know this then, of a verity,
Those gifts are gifts of charity
That good Count Philip doth give,
For naught counsels him so to live
But his own heart, frank, debonair,
Which teaches him to act the fair.
So is he not of greater worth
Than Alexander, who from birth
Nor charity nor good deed claim?
Yes, and no man doubts the same.
Thus Chrétien works not in vain,
Who’s taken up his pen again,
To rhyme, at the Count’s command,
The best tale that, in any land,
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Did ever royal court regale.
It is the story of the Grail;
The book he has from the Count;
Judge how he renders his account.
LINES 69-154 THE WIDOW’S SON MEETS A BAND OF ARMED KNIGHTS
WHEN all the trees are blossoming,
The boughs in leaf, grass flourishing,
And the small birds, in their Latin,
Are sweetly singing, at their matins,
And all things are alight with joy,
There then arose the Widow’s boy,
(She dwelt in the Forest Waste)
Saddled his horse, in eager haste,
And when he’d set his saddle there,
Upon his mount, took up, with care,
Three hunting spears and, all intent,
Forth, from his mother’s house, he went.
He thought that he would go and see
The ploughmen she had there, whom she
Employed to plough and sow her land,
Six ploughs, twelve oxen there in hand.
Into the forest glade he pressed,
And the heart within his breast
Leapt, for the sweetness of the spring,
The small birds filling everything
With the joyfulness of their song;
All pleased him, as he rode along.
With the mildness of the weather,
He left his mount, free of its tether,
To graze, wherever they did pass
On the wealth of fresh green grass,
While he, skilled in hunting, cast
The spears he held, hard and fast,
All about him, on the forest floor,
Now behind him, and now before,
Now slanted low, now hurled high,
Till through the forest, by and by,
Five knights-in-arms he did hear,
In full armour, and passing near.
And a mighty noise they made,
Those riders in the forest glade,
For oft the branches of hornbeams,
And oak-trees, struck against, it seems,
The weapons, while the chain-mail sang;
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Lance and shield both clashed and rang;
The iron and the wood, were pounded,
Shields and coats of mail resounded.
The lad heard all, but naught could see
Of those who passed so noisily;
Wonderingly he cried: ‘My soul,
My lady mother twas truth she told
When she taught that devils are
The most fearsome things by far,
And, to guide me, though I cower,
To cross myself against their power.
But that sign of hers I’ll disdain,
I’ll ne’er cross myself; I’ll deign,
Rather, to strike the mightiest
Of them with my spear, the best
I have, and these devils then
Will never trouble me again.’
Thus with himself he did argue
Before the knights came in view.
But when he saw them openly
As they rode from tree to tree,
And saw the chain-mail glittering,
And the helms, so brightly shining,
The green and the vermilion,
Glowing in the morning sun,
The gold, the silver, the azure,
Too fine and noble to ignore:
He cried: ‘Ah! God, pray mercy!
These are angels that now I see.
Oh! Truly, I have greatly sinned,
With what great error I did begin,
In saying that all these were devils.
My mother’s tales were no fables,
For she said that the angels were
The most beautiful things to her,
Though God most beautiful must be.
Then, God himself I think I see,
For one’s so handsome, I confess,
God save me, not one of the rest
Has but the tenth of his beauty.
My mother herself said to me,
One must trust in him and adore,
Pray to him, and honour him more;
Him I’ll adore, whom I see here,
And, after him, all who appear.’
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LINES 155-252 THE WIDOW’S SON QUESTIONS THE KNIGHTS
THEN he threw himself to the ground,
And said the Creed, and then he found
Himself saying every prayer through
That, from his mother’s lips, he knew.
The leader of the band of knights
Saw him and cried: ‘Halt here! In fright,
This lad’s thrown himself to the floor,
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‘...the chain mail glittering, And the helms,
so brightly shining’
Le Morte d'Arthur (1893), Sir Thomas Malory (15th cent) and Ernest Rhys (1859-1946)
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At the sight of us; what is more,
If we advance on him together,
It seems to me uncertain whether
He might not, in his terror, die,
And thus deny me a reply
To aught of him I might demand.’
They halted there, at his command,
While he rode on towards the lad,
And sought to calm what fear he had,
Saying: ‘Young man, be not afraid.’
‘By the Saviour,’ all undismayed,
‘In whom I trust,’ was his reply,
‘I’m not. Are you God?’ ‘Faith, not I,
‘Who are you then?’ ‘I am a knight.’
‘Of such I know not, not a sight
Of one’, said the youth, ‘nor word,
Of any such, have I seen or heard;
Yet you are handsomer than God.
If only I, who go ill-shod,
Were made like you, and shone so bright!’
Advancing at these words, the knight
Drew near to him, and asked, swiftly:
‘Have you seen here in this country,
Five knights with three maids ever?’
The youth had other things, however,
Other questions, he would advance.
He set his hand upon the lance,
Seized it, and said: ‘Fair friend,
What thing is this that you extend?’
‘Now am I well countered here,’
Said the knight, ‘it doth appear.
I thought, fair friend, I from you
News should have, and yet in lieu,
You seek to learn this thing of me!
Well I will tell you, tis my lance.’
Said he: ‘Then tell me, do you lance
Things with it, as I with my spear?’
‘No, no, my lad, you’re daft, I fear!
It’s used to strike a blow, fiercely.’
‘Then I prefer one of these three
Spears you see in my employ,
For, when I wish, I can destroy
Any wild bird or beast, at need,
And slay them as far off, indeed,
As any crossbow bolt can do.’
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‘My lad, that’s naught to me; but you,
Of those five knights can you tell me
If you know, where they might be?
What news of the maids can you yield?’
But the youth had grasped his shield
Tight, and in all sincerity,
Said: ‘What is this, what use is he?’
‘My boy,’ he replied, ‘this is naught;
With other subjects than I sought
You maze me, ones I did not ask!
God love me, but I saw your task
As giving me the news I needed,
Not that I truth, to you, conceded
You might wish to learn from me!
Yet since I’m drawn to you,’ said he,
‘I’ll tell you, willingly, all the same.
This I bear is a shield by name.’
‘It’s called a shield?’ ‘Yes, in truth,
Nor must I scorn it, for tis proof,
And shows right loyal towards me,
Against all sudden blows, you see;
When aught strikes me, I yet abide;
That’s the service it doth provide.’
Now those knights left in the rear
Came towards them, in full career;
To their lord they rode, at pace,
And demanded of him, in haste:
‘Sire, what does this Welshman say?’
‘His manners are somewhat astray,’
Said their master, ‘God love me,
Naught that I ask of him has he
Replied to straight, rather, as yet,
He asks of all with which he’s met
Its name, and what its use might be.’
‘Sire, and you knew before, surely,
Such Welshmen as this, by nature,
Are simpler than a sheep at pasture,
This one is foolish as any sheep.
He’s mad who halts here, lest to keep
Himself amused with idle play,
Or in folly waste his time away.’
‘I know not, but in God’s good sight,
Ere I ride onward,’ cried the knight,
‘I’ll tell him all he wants to know,
For otherwise I shall not go
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LINES 253-358 THE YOUTH PURSUES HIS QUESTIONS ABOUT KNIGHTHOOD
THEN he questioned him again:
‘My boy, if it gives you no pain,
Tell me now of the five knights,
And if of them you’ve had sight,
And the maids in their company?
But by this time the lad, you see,
Had seized hold of his chain-mail,
And tugging it renewed his tale:
‘Now,’ he said, ‘fair sire, tell me,
What you wear.’ ‘You know not?’ said he.
‘Not I.’ My boy, tis my hauberk,
It weighs as heavy as ironwork.’
‘Of iron, is it?’ ‘As you can see.’
‘Well, I know naught of that,’ said he,
‘But, God save me, tis beautiful.
What’s its worth, and is it useful?’
‘That’s easy lad; if you should throw
A spear at me, or fire an arrow,
You would still work me no woe.’
‘God keep, then, each stag and doe
From wearing hauberks in the chase,
Fair knight, for I would never grace
My hunting with a kill again,
The hauberk would prove my bane.’
And thus the knight to him replied:
‘My lad, God save you, ere I ride,
If you’d but tell me if you’ve seen
Those knights, and the maids, I ween.’
But he, who did small wisdom show,
Answered him: ‘Were you born so?’
‘Oh, no, my lad, that cannot be,
No man is born a knight you see.’
‘Who then has attired you thus?’
‘I’ll tell you, youth so curious.’
‘Well, tell me then.’ ‘Most willingly,
‘King Arthur, he thus knighted me,
No less than five full years ago,
And gave to me the arms I show.
But tell me, now, if far or near
Are the knights that came by here,
With three maids in company;
Did they pace slowly, did they flee?
And he replied: ‘Sire, look on high,
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And see those woods against the sky,
That do the mountains press upon.
There lie the passes of Valbone.’
‘And what of that,’ said he, ‘dear brother?’
‘Men work the fields there for my mother,
They plough and till the fields, all day,
And if the knights have gone that way
They’d see them, and could tell you so.’
The knight replied, that he would go
Along with him, if he would lead,
To where the sowers sowed their seed.
So the youth urged on his horse
And to the fields he set his course,
And rode to where they tilled, alone,
The fields where the oats were sown.
And when their master did appear
The labourers all shook with fear.
And do you know why they did so?
Because all the knights did follow,
All armed did keep him company,
And those labourers knew if he
Had learned their nature and affairs,
He’d wish to be one, then and there,
His mother would be all distraught,
She’d want to distance him from aught
To do with knights, from being one,
Or questioning them, as he had done.
The lad now asked of the ploughmen:
‘Have you seen five knights and then
Three maidens here as they passed by?
‘They’ll not as yet, ‘was their reply,
Have finished traversing the waste.’
The lad now told the knight, in haste,
He who’d addressed him at first sight:
‘Sire, they passed this way, the knights,
All five, and with the maidens too,
But tell me of this king, anew,
Who makes of men knights renowned,
And of the place where he’s best found.’
‘Lad,’ said he, ‘this to you I tell,
The king doth bide at Carduel;
And not five days ago did he
Sojourn there, it seems to me,
For I was there, and him I saw.
And if he doth not, what’s more,
There are those who will know;
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Not far from there doth he go,
Thus of his presence you shall hear.
But I pray you, answer me here,
By what name do they call you?’
‘Sire,’ said he, ‘I’ll tell you true,
‘My name’s Dear Son.’ ‘Dear Son, that’s all?
For by some other they must call
You; yet another name.’ ‘Faith, sire,
They say Dear Brother.’ ‘Then no liar
Are you, yet if you’d speak the truth,
I’d know your true name, forsooth.’
‘Then,’ said the lad, ‘all your desire
I’ll grant: my true name is Dear Sire.’
‘God save me, tis a fine name, son.
‘Have you none other?’ Sire, I’ve none;
None that I’m called by any here.’
‘God save me, wonders do I hear?
I never thought to ere come near
Such words as you send to my ear!’
LINES 359-486 HIS MOTHER TELLS HIM OF HIS FATHER
THE knight departed then at speed,
Galloped hard, being late indeed,
And long awaited by the others.
The youth now sought out his mother,
And returned to their dwelling where
She waited for him, full of care,
Sorrowing, grieving not a little.
Her joy was great at his arrival,
On seeing him she could not hide
The joy that she now felt inside,
And, as a loving mother might,
She called, as he came in sight,
A hundred times: ‘Dear son, dear son,
My heart has suffered much, Dear son,
For you have been away so long.
My pain and sorrow were so strong,
That I near quit our mortal state.
Where have you been today, so late?’
‘Where, lady mother? I’ll tell all,
For ne’er shall lie from my lips fall,
Great joy, this day, then, did I glean,
And from a thing that I have seen.
Mother, were you not wont to say
The angels of our Lord God, pray,
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Were yet so fair that in all Nature
Ne’er was made a fairer creature,
That this world could ever show?’
‘Dear son, I say again, tis so.
Again, once more, in verity.’
Silence, mother! Did I not see
The fairest things that be, this day,
Pass through the Forest Waste, I say.
I thought them fairer then, by far,
Than God and all His angels are.’
She clasped him, as she had done,
And said ‘God save you, dear son,
I have within great fear for you.
I do believe that you’ve had view
Of those angels that folk bewail
Who slay all those, without fail,
They come upon.’ ‘Nay, mother, nay!
Knights it is they’re called, they say.’
His mother fainted at the word,
When the name of ‘knight’ she heard,
And when his mother had come to,
She railed as angry women do:
‘Alas! Oh how I am undone!
From chivalry I hoped, dear son,
To guard you so well that never
Would you hear aught of it ever,
Nor naught of it would ever see!
A knight it is that you would be,
My fair son, if God had pleased,
If your dear father had not ceased
To raise you thus, or other friends.
No knight of yours, on this depend,
Was ever so renowned or feared
As was your father, it appeared,
Through all the Islands in the sea.
Of this you may boast, you see,
You’ll not be shamed by his line,
Not by his lineage, nor mine.
From knights of old I claim descent,
The best God to this country sent;
In all the Isles, in this fair age,
None shares a nobler lineage.
But the best has been brought low;
As many another place doth show,
Vile mischance doth oft attend
On noble men who here defend
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The code of honour and prowess.
Wickedness, Shame, Idleness,
Fall no lower, for they cannot,
Yet such is the good man’s lot.
Your father, as you cannot know,
Was pierced through the thighs, and so
Was maimed, for life, bodily.
His great riches, land a plenty,
Which he held as a lord, dear son,
All was gone now, to perdition.
He fell into great poverty.
Impoverished, disinherited, he
Was robbed of all, in a breath,
With all the rest, upon the death
Of Uther Pendragon, the father,
He whose son is good King Arthur.
All laid waste were their lands,
And the poorer folk were banned,
And took to flight, if they could.
Your father held here field and wood,
Here within the Forest Waste;
He could not walk, but in haste
Was carried, in a litter, here
Knowing nowhere else, I fear.
And you were but a little child,
And had two brothers, thus exiled;
A child you were, un-weaned, my pet,
No more than two years old as yet.
When your brothers were full grown,
On his advice, they went alone
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To the king’s court, there indeed
To seek fine armour, and a steed.
To the King of Escavalon,
To serve with him, the first was gone;
Fought nobly, and was dubbed a knight.
The younger served, and served aright,
Beside King Ban of Gomeret.
On the same day, lest I forget,
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Both were dubbed and made a knight.
And they left on the same night,
To return from their employ’
Their coming would have brought me joy,
And their father; we saw them not,
For death in combat was their lot.
Both in knightly contest died,
Great loss to me, a woe I hide.
Of the elder, sad news arose,
That the very rooks and crows,
Stole his eyes, upon that ground;
Thus was my boy, when he was found.
Grief, for his son, killed your father,
And a bitter life lived your mother,
In suffering, now that he was dead.
You were my comfort though, instead,
And all I owned; no more did bless
Me; nothing more did I possess.
God had left naught else, you see,
To bring me joy and gladden me.’
LINES 487-634 SHE GIVES HIM PERSONAL AND SPIRITUAL ADVICE
THE youth had listened but little
To his mother, and scarce a tittle
Had he heard. ‘Bring food,’ he cried,
‘I know not what your words implied,
But many do go, and willingly,
To this king who, from chivalry
Makes knights; I too shall go to court.’
His mother then, although she sought
To keep him there, and have him stay,
Clothed and equipped him for the way,
Gave him a large coarse hempen shirt,
And those breeches in which are girt
Those Welshmen, where, it seems to me,
Breeches and hose are one, entirely;
And a deerskin tunic, a close fit,
And a deerskin hood to go with it.
Thus was he clothed by his mother.
Three days, he stayed, not another,
For now he would brook no delay.
Then his mother, full of dismay,
Kissed and embraced him, in tears,
Saying: ‘How sad I am, my dear,
To see you go. To the royal court
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Go then, and say that you sought
Him so he might grant arms to you.
I know that he would not refuse,
But would grant them you, indeed.
Yet when it comes to any deed
Of arms, how will you fare, son?
That which you have never done,
Nor hath any man shown it you;
How will you know what to do?
Ill will you do, I cannot doubt.
Ill will fare, and be put to rout.
No wonder to me, if thus you fought;
None can do what they’ve not been taught.
Yet failing to learn what’s seen and heard,
Oft and again, proves more absurd.
Dear son, I have a lesson to teach;
So pay attention to what I preach,
And if you should my lesson retain,
Then great advantage you may gain.
Son, you will shortly be a knight,
If God so please; praise Him aright!
If you should find, or far or near,
A lady who seeks your aid, my dear,
Or a fair maiden in distress,
Who, needing aid, doth you address,
Then, should it be of her seeking,
Much honour to you it will bring.
For he who honours not woman,
Must be, in honour, but a dead man.
Maiden and lady you should serve,
If you’d be honoured as you deserve.
And if you should wish her favour,
Take care not to rouse her anger.
Do you nothing that may displease.
Who kisses a maid has won his fee;
If she deigns to grant you a kiss,
Then assume no more than this,
For my sake, seek not to linger.
But if she’s a ring on her finger,
Or a purse for alms at her waist,
And through love, or of her grace,
She gives it you, tis well with me,
And you may wear the ring freely;
I give you leave to take the ring;
And the purse? Accept the thing.
Dear son, I say, twill prove a sin,
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If in your lodgings, or at an inn,
You meet a man, befriend the same,
Without your asking for his name.
Fit name to person, if you can,
For by the name we know the man.
Dear son, speak you with gentlemen,
And go walk with them, and often;
A gentleman ne’er leads astray
Those who meet him on the way.
Above all else, I pray you well,
Attend at church, and go to chapel,
And pray you there to Our Lord,
That joy and honour He afford
You and, if you so continue,
To a good end will bring you.’
‘What is a church, dear mother?
‘A place where we come together
To serve Him, who heaven and earth
Made, of whom all creatures had birth.’
‘And a chapel?’ ‘That is the same,
A fine and saintly house, I name,
Filled with relics, treasures holy,
Wherein they offer up the body
Of Jesus Christ, the holy prophet,
Who, shamefully, betrayal met;
He was traduced, judged wrongfully,
And suffered mortal agony;
Died for man and woman so,
Whose souls into Hell did go,
Once they all had quit the body,
Those whom He from Hell set free.
Bound to a pillar, he was beaten,
Upon the Cross suspended then,
His head bore a crown of thorns.
So, to hear the Mass each morn,
And the Lord Christ to adore,
Attend church, as I said before.’
‘Then I shall go, most willingly,
To church and to chapel, daily,’
Said the youth, ‘from now on.
If tis my duty.’ He’d be gone;
He would, now, no longer stay,
Takes his leave, to go his way,
Saddling his horse. She cries.
In the manner and the guise
Of a Welshman is he dressed,
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Boots of hide, his very best.
But though every place he goes
He takes his three spears, and so
Would carry them along today,
His mother steals two spears away,
Since such seem too coarse to her;
And then, she would have him err
And leave all three, if she could.
His right hand held a whip, one good
For urging his fine steed along.
His mother cried that he was gone,
Done kissing him whom she adored,
Now praying for him to the Lord.
‘Fair son,’ she prayed,
‘God grant to thee
More joy than now is left to me,
In whatever place you are.’
When the youth was not so far
As a stone’s throw off, he then
Looked back at his mother again,
By the bridge, now stretched low,
And lying in a faint, as though
She were dead. But he rode on,
Whipped his steed, and was gone;
Upon its croup, he struck the horse,
It stumbled not, he set a course,
To carry him, and onward keep,
Through the forest, dark and deep.
And on he rode from morning light
Until the sun slipped out of sight,
And slept among the trees that night,
Till the day dawned clear and bright.
LINES 635-730 THE YOUTH TAKES THE MAIDEN’S RING
AT dawn, when the birds gave song,
The youth rose, mounted and along
The course he’d set he rode all day,
Till he spied a tent beside the way,
Pitched there in a lovely meadow,
Beside a stream’s pleasant flow.
The tent was of a noble fashion,
One part was bright vermilion,
The other made of cloth of gold,
And it was lovely to behold;
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An eagle, gilded, at its crest.
By the sun the tent was blessed
Such that all the field was lit
With the light that shone from it.
About the tent, and its surround,
The loveliest here to be found,
Had been raised two leafy bowers,
And Welsh lodges full of flowers.
The youth rode on towards the tent,
And, once there, voiced his intent:
‘My Lord, this is your house, I see,
The fault were mine, assuredly,
If I entered not, to worship you.
My mother now, she told me true,
That indeed your house would be
The loveliest that I might see;
And that I must not turn aside
From any church, but go inside,
To pray to Him in whom I trust,
To our Creator; i’faith, I must Enter,
and pray that he will feed
One who asks it in great need.’
He found the tent was open wide,
And there he saw a bed inside;
With silk brocade it was o’er spread,
And sleeping there within the bed,
A maiden, all alone, saw he.
Depriving her of company,
Her handmaids had slipped away
To cull fresh flowers by the way,
And strew them all about the tent,
Its customary embellishment.
As the young man entered in,
His horse neighed, and the din
Woke the maiden from her rest,
Trembling, in fear of her guest.
And the lad, that simple youth, Said:
‘I greet you maid, as proof
Of what my mother taught to me.
My mother said, where’er I be,
That I should greet every maiden
In every place I came upon them.’
The maiden, trembling with fear
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Of this fool, in his strange gear,
Thought she herself truly shown
To be the fool, caught thus, alone.
‘Boy,’ she said, ‘avert your eyes,
Flee before my lover spies
You here.’ ‘By my life’, said he,
‘I’ll kiss you first, whoever sees,
As my dear mother told me to.’
‘I’ll ne’er receive a kiss from you,’
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Cried the maid, ‘against my will.
Flee lest he comes, for he will kill
You if he does, thus tis your death.’
The lad was strong and, in a breath,
He had clutched her in his embrace,
Not knowing how to kiss with grace,
Such that she lay beneath him there,
While she struggled, in mock despair,
To free herself whene’er she could,
Though her efforts did little good,
For he kissed her, willing or no,
Twenty times, so the tale doth go,
Planting kiss after kiss upon her,
Till he spied a ring on her finger,
An emerald, and the stone did shine.
‘Now,’ said he, ‘that mother of mine
Said I might take it from your finger,
But beyond a kiss might do no other.
Your ring, however, I shall take.’
‘You’ll ne’er have it, make no mistake,’
Said the maid, ‘and that I know,
Unless, with force, you rob me so.’
The lad now took her by the hand,
Grasped her finger, as he’d planned,
Slipped from it the emerald stone,
And placed the ring upon his own,
Saying: ‘My maid, tis a fine deed!
Now paid in full shall I go, indeed;
And much finer kisses are yours
Than the chambermaids’ indoors,
That at my mother’s house, I faced,
For yours have not their bitter taste.’
She wept, and said to the lad: ‘No, no,
Take not the ring there from me, so,
For he will take your life from you,
And I shall suffer for it too.’
LINES 731-830 THE MAIDEN TELLS ALL TO THE KNIGHT, HER LOVER
THOUGH she promised he would pay,
The lad heard nothing she did say;
And, since he’d yet had naught to eat,
Half-starved, was dying on his feet.
He looked about him then and spied
A bottle of wine, and at its side
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A silver goblet, and next he saw,
On a sheaf of rushes what’s more,
A fresh towel, all new and white.
He lifted it and, a welcome sight,
Found three venison pasties there;
All overjoyed was he at the fare!
Since his hunger was eating him,
He broke ope the one before him,
Tackling the whole thing greedily,
Then filled the silver cup and freely;
For it troubled him not to keep
Drinking often, and drinking deep.
He said: ‘My maid, there is no way
I could eat all these three today,
Come and eat then, for they are fine;
If you have yours, and I have mine,
One of them will be left here still.’
But, as if bereft, she wept her fill;
Though he begged her and implored
Not a word would she say more;
The more indeed she wrung her hands
And wept the harder, at his demands.
The youth meanwhile ate on and on,
And drank the wine till it was gone.
He covered the food that remained,
And took his leave of her again,
Commending her to God, although
His parting word, as he turned to go,
Was: ‘God save you, my sweet friend,
For God’s sake be not troubled again,
If I carry away your ring,
For I’ll repay you for the thing
Before I die, thus I promise you.
Now I must take my leave of you.’
But she wept and said that never
Would she commend him to God, ever,
Since through him she’d have to bear
More shame, a greater load of care,
Than any wretch had borne before.
Nor, while she lived, she was sure,
Would she see from him any aid,
And thus by him was she betrayed.
She was left weeping at this same;
But now from the woods there came,
Not long after, the knight her lover,
Who was dismayed to discover
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Hoof prints where the horse had been,
And his lover weeping there, I ween
He spoke out: ‘Demoiselle, I fear
Given the signs that I see here,
That some knight has been with you.’
‘There was none, sire, I swear, tis true,
For a Welsh lad only did appear,
A greedy wretch, the oaf was here,
Who has drunk all your good wine,
All that there was, and found it fine,
And ate some of your pasties three.’
‘Then, why do you cry, my sweet?
If he had eaten all, why grieve,
I would yet have given him leave.’
‘But there is more, sire,’ she said,
‘My ring he took before he fled,
Stole it, and carried, it away.
I wish that I were dead this day
Rather than that he had the ring.’
Now this to him distress did bring,
And he was wounded to the heart.
‘I’faith,’ he said, ‘a villain’s part!
Now let him have it, since it’s gone,
Yet I think a further deed he’s done.
Hide it not, had he more from you?’
‘Sire,’ she said, ‘he kissed me too.’
‘Kissed you?’ ‘Truly, and yet still,
He kissed me all against my will.’
‘Rather you were pleased to kiss
And in no manner did you resist,’
Said he, now filled with jealousy.
‘Think you I know you not, indeed?
I know you thus, and all too well,
I’m not so one-eyed, not so blind
That your falseness I cannot find.
You’ve entered on an evil way,
Along a path of ill you’ll stray,
No fodder shall your palfrey eat,
Till my revenge is had, complete.
And if your horse doth shed a shoe,
I’ll not re-shoe him e’er for you.
If he dies, you’ll follow on foot,
And ne’er renew your clothing, but
Instead of keeping the clothes you wear,
Follow on foot, stripped naked, bare
To the world, till I have his head;
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I’ll take no other payment instead.’
LINES 831-928 THE YOUTH, ON HIS WAY TO COURT, MEETS THE RED KNIGHT
THE knight then sat him down to eat,
While the youth rode, till he did meet
A charcoal-burner who was, that day,
Driving his mule, along the way.
‘Good fellow, you, behind the mule,
The shortest way now, to Carduel,
Please tell to me,’ said the youth.
‘I wish to see King Arthur, in truth,
Who makes knights, or so they say.’
‘My lad,’ he answered, ‘go that way,
For he has a castle beside the sea.
You will find, my friend, ‘said he,
If to that castle you go, that glad,
King Arthur is, and yet also sad.’
‘Now, tell me, for I would know
Why the king feels joy and sorrow?’
‘I’ll tell you that, at once,’ said he.
‘He’s delighted with his victory
Over King Rion of the Isles;
Regarding Rion’s loss, he smiles
At defeating him with all his men,
Yet he is angry with his friends,
Who to their castles have departed,
Leaving the king broken-hearted;
For they prefer to sojourn there,
Nor doth he know now how they fare.’
The youth gave not a penny-nail
For the charcoal-burner’s tale,
Except he entered on the road,
He was shown, this he followed
Till he found a castle by the sea,
Well-sited, strong, and fair to see.
And he saw issue from the gate
A knight, bearing, as if in state,
A cup of gold in his right hand.
His lance and shield in his left hand
He held, and grasped the reins tight,
And only the cup held in his right.
His armour glittered in the sun,
And it was all bright vermilion.
The youth saw his weapons too,
Which were also fresh and new,
And they pleased him, so he said
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‘I’ll ask these of the king, instead.
If he grants them, then twill be fine,
Curse him who seeks another kind!’
He hastened on to Arthur’s court,
Come late to the castle he sought,
Such that he found the red knight near.
And the knight, seeing him appear,
Detained him there, upon the way:
‘Where are you off to, lad, I say?’
‘I wish,’ said he, to reach the court,
And ask the king for arms, I thought
To ask for yours.’ ‘My lad, tis well,
Go swiftly now, and this king tell
Of my words, go tell the cowardly
Fellow if he’ll not hold from me
His lands, then he must surrender,
Or send some knight, his defender,
Against me now, for they are mine.
Let him give credence to this sign,
I’ve carried his golden cup away
From which he drinks, this very day,
And every drop that it contains.’
The king, indeed, might prove fain
To send another champion,
For not a word retained this one.
The youth departed for the court
Where the king, whom he sought,
And all his knights were at table.
The hall he entered; as ‘twere a stable,
Twas on the level, and paved inside,
And it was long as it was wide.
And King Arthur there held court,
At the table’s head, lost in thought.
The knights around were chattering,
And laughing, jesting, bantering,
Except the king who, silent, mused.
The youth arrived, but now confused
Knew not which man he should greet
As king, his ignorance complete,
Till Yvonet, we understand,
Came to him, carving-knife in hand.
‘Fellow,’ said the lad, ‘on my life,
You who hold the carving-knife
Tell me now, which is the king?’
Yvonet, courteous in everything,
Told him. ‘Friend, you see him there.’
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So to the king the youth repaired,
And greeted him, as best he knew.
The king, in silence, mused anew,
The lad spoke, thinking he’d not heard,
Once more; the king said not a word.
‘I’faith,’ the youth said, ‘day or night,
This king has never dubbed a knight.
How? When a fellow can’t be heard,
Nor can he make him speak a word!’
LINES 929-1060 KAY, THE SENESCHAL, SCORNS THE YOUTH
THE youth now turned his horse’s head
Prepared to ride away instead.
But so close to the king did go,
Proving the fool, in acting so,
That in a trice, without a lie,
The king’s bonnet was knocked awry,
And fell upon the table, dead.
The king now raised his head,
And turned it towards the lad,
Forgetting what thoughts he had,
Saying: ‘Welcome, sir, if I
Was silent, and gave no reply,
Then take it not amiss, you see
I could not; my worst enemy,
The greatest there could ever be,
Who hates and most troubles me,
Has laid a claim to all my lands
And says that he, you understand,
Shall have them all, will I or no;
The Red Knight, for they call him so,
Of Quinqueroi, is his true name.
The Queen also heard his claim,
For she was sitting by me here,
To comfort and to bring good cheer
To those wounded knights you see.
He would scarce have angered me,
Whatever he had said, but he
Seized my cup, most recklessly,
And raised it high in such a way
That all the wine it bore did spray
Over the queen; such was the shame
And coarseness of his act, aflame
With her indignation and distress,
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To her room she has fled, no less,
And there she is troubled unto death,
Nor is it thought, by God’s breath,
That she shall escape it, utterly.’
The youth gave not a fig, not he,
For a single word the king had said,
Nor cared the queen was well-nigh dead,
From all the shame, nor for her plight.
‘Lord King, said he, ‘make me a knight,
For I would be off, upon my way.’
Clear and bright the gaze, that day,
Of our young savage; from his eyes
None who saw him thought him wise,
But everyone who viewed him there
Thought him noble, in this affair.
‘Friend, dismount then,’ said the king,
‘This squire shall see to everything
Your steed requires, and willingly
Fulfil your wishes, graciously.
You’ll be dubbed, by God, I own,
To my honour and your renown.’
To all of this, the youth replied:
‘That knight did not dismount, outside,
He whom I’d yet hold to account,
And yet you wish me to dismount!
No, on my life, I’ll not descend,
Do all, and let me thither wend.’
‘Ah!’ said the king, ‘dear boy’, said he,
‘I shall do so most willingly,
To your renown and my honour.’
‘By the faith I owe my Creator,
My Lord the King,’ the lad replied,
I’ll not be a knight by your side,
If the Red Knight I cannot be.
Grant me the arms then that he
Wore, when I greeted him outside,
Bearing your golden cup, in pride.’
The Seneschal, whose wounds still bled,
Was angered by the words he said,
And cried: ‘My friend, you say aright,
Go and take them from this knight,
You met outside, for they are yours.
You were no fool to state your cause,
By coming here, and claim them thus.’
‘Kay, by God, ‘have mercy on us,
You jeer too readily,’ said the king,
45

You should show no scorn for him.
Tis the worst vice in a nobleman.
If he’s but raw, yet an honest man
He seems, and though he comes to court
As one we see who’s been ill-taught,
By a wretched master, yet he may
Prove wise and noble some fine day.
It’s wrong to jeer at another
And promise what you fail to offer.
A gentleman to another ought
Never to make promise of aught
That he cannot or will not give,
Lest resentment choose to live
In one, who would have been his friend
But for the promise he did extend,
And who thinks twill be fulfilled.
From this, indeed, we see tis still
Better to grant not, in the main,
Than let a man hope on, in vain.
And, whoe’er the truth would tell,
That man deceives himself full well,
Who makes a promise, then refuses;
For his friend’s heart thus he loses.’
So did the king admonish Kay.
Meanwhile the lad turned away,
And came upon a lovely maid.
He greeted her, and was repaid;
She greeted him, and then she smiled,
And said this to him, as she smiled:
‘Young man, if you live long enough,
I believe, in my heart, you’ll prove
That in all the world there’s not,
Neither known, nor e’er begot,
A better knight than you will be.
I think so, it seems so to me.’
And she’d not smiled this fair maid,
For a good six years. All I’ve conveyed
To you she said, she said out loud,
So all heard. And Sir Kay, the proud,
Sprang at her, riled by what he’d heard,
Struck her a blow, without a word,
With his palm, on her tender face,
Such that she fell flat, in that place.
When he had slapped her he sought
To return to his place, and caught
The Fool by the fire; and with his foot,
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He kicked him into the ash and soot,
In his hot anger, while on his way,
Because the Fool was wont to say:
‘That girl won’t laugh, nor smile shall she,
Until one day she’ll chance to see,
A man who over chivalry
Shall hold utter sovereignty.’
LINES 1061-1199 THE YOUTH KILLS THE RED KNIGHT
THE fool did cry and she did weep;
The youth upon his way did keep,
Despite a lack of good advice,
And found the Red Knight in a trice.
Meanwhile Yvonet who knew
The byways, and sought what’s new,
And relayed it all at court,
To his companions, in short,
Ran through an orchard by the hall,
Slipped through a door in the wall,
And came out on the road aright,
Where before him our new knight
Looked for chivalry and adventure.
And now the young man, at a venture,
Flew at him, whose arms he sought,
And who, awaiting him, had brought
The golden cup, and set it down
On a stone there, of mottled brown.
When the youth had ridden near,
So each one could the other hear,
The youth cried: ‘Lay down your arms,
You’ll no more with them wreak harm;
Do as King Arthur now commands!’
Of him the Red Knight made demand:
‘My lad, doth no one dare appear,
To maintain the king’s right here?
If none will do so, hide it not.’
‘What the devil? A joke, or what,
Is this among you knights, that you
Have failed your armour to remove?
Off with the lot, tis my command.’
‘Fellow,’ said he, ‘twas my demand
If any will come and, for their king,
Fight with me; declare the thing!’
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‘Sir knight, now doff armour and all,
Or I the armour from you shall haul,
I’ll suffer you to wear it no more,
Know well I’ll fight you, for sure,
If you should make me speak again.’
At that, the knight, in angry vein,
Seized, in both his hands, his lance,
And gave the lad a blow that glanced
Across the shoulders, and such was it,
That though with the blunt end he hit,
He made the lad bend low, the force
Bowing him o’er the neck of his horse.
And the youth was angry indeed
When he felt his shoulders bleed
From the strength of that blow.
Best he could, at the eye of his foe,
The lad let his sharp javelin fly;
The knight saw no more nor heard;
It flew through the eye to his brain.
The man’s heart failed, with the pain,
And down the neck, about the nape,
The lad saw brains and blood escape.
The knight collapsed to the ground.
The lad dismounted then, and found
The lance, and put it to one side;
The helm was next, but it defied
All his efforts to drag it free.
Then he attempted, eagerly,
To win the sword, but knew not how,
Could not unsheathe it anyhow,
Yet pulled and tugged at it awhile.
Now Yvonet began to smile,
Watching the lad toil and bend:
‘What is it now,’ said he, ‘my friend That you do?’
‘I know not, indeed, I thought the king, for this deed,
Would grant his red armour to me.
But I will have to chop, I see,
The corpse to little pieces fine,
If I would make his armour mine.
Tis strapped so tightly, and more,
Both behind, and here before,
That to my eye it seems all one,
So intricately is it done.’
‘Be not troubled by anything,’
Said Yvonet, ‘if you wish the thing,
I know how all this may be had.’
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‘Then do it, swiftly,’ said the lad,
‘Hand them to me without delay.’
So Yvonet started, straight away,
To strip the corpse from head to toe.
Left it nor mail-leggings nor hose,
Helm on its head, nor other armour.
But the lad would not, however,
Leave off the clothes he wore that day,
For aught that Yvonet could say,
And take the quilted tunic, fine,
Of woven silk, as soft as mine,
That when alive, the knight had worn,
Beneath his mail, all quite untorn.
He could not make the lad divest
Himself of his boots, nor all the rest.
‘The devil’ he cried ‘what jest is this?
Exchange my clothes, if that’s your gist,
That mother made the other day,
For this knight’s sad attire, I say?
Swap my fine thick hempen shirt
For his which is but thin and curt?
Would you have me leave this off,
My coat the sharp rain bounces off,
For his, that every drop will soak?
Cursed be he, who e’en his cloak
Will exchange who, now or later,
Accepts ill gear when his is better!’
Tis very hard to teach a fool;
Naught but the armour would that mule
Accept; all pleas they were in vain.
Yvonet laced up the mail amain,
And in the hauberk saw him clad,
The best that any ever had,
And set the helmet on his head,
Till twas well-set, then he wed
The sheath to the belt tightly,
Yet so his sword swung loosely;
Set his foot in the knight’s stirrup,
Steadied the horse, and he was up.
He’d ne’er seen a stirrup before,
Nor of spurs knew he much more,
Only a stick or a willow-switch.
Yvonet brought the shield which
He gave to him, and then the lance.
Then as Yvonet sought to prance
Back again, the lad said: ‘Friend,
49

Take my mount, you can depend
On him; he’s fine; and now indeed
Of that good fellow I’ve no need,
And take this cup back to the king,
And so to him my greetings bring;
And then that maiden you must seek
Whom Sir Kay struck on the cheek,
And say, ere I die, if I but can,
I’ll take the measure of the man,
And as her revenge twill rate.’
LINES 1200-1300 THE FOOL PROPHESIES REVENGE ON KAY: THE KING
GRIEVES
THE squire said that he would straight
Return the cup, and would convey
His message to her, on the way.
Repassing the door in the wall,
Yvonet joined the lords in the hall,
And returned the cup to the king.
He said to him: ‘Sire, a joyful thing;
I bring you your gold cup this day,
The cup your knight returns, I say,
The knight who has but lately gone.’
‘What knight is this you speak of, son?’
The king said, who with shame and ire
Wrestled yet. ‘In God’s name, sire,’
Said Yvonet, ‘the young man who
Not long ago was dubbed by you.’
‘Of that young Welshman then you speak,
Who did the arms and armour seek,
That knight’s armour, painted red,
Of him who’s done his best to wed
Me to ignominy and shame?’
‘Sire, in truth, the very same.’
‘And my cup, how was it won?
Did that recreant knight, my son,
Return it of his own accord?’
‘No twas dearly sold, my Lord,
For the youth struck him dead.’
‘How come, my sweet friend?’ he said.
‘Sire, I know not, and yet I saw,
The Red Knight, indeed, make war
Upon him, strike him with his lance,
But then the youth he did advance,
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Hurled a spear that pierced the eye,
Drove out blood and brains, say I;
So to the ground the knight did fall,
And he lies there stone dead withal.’
Said Arthur to the Seneschal:
‘Ah, Kay, you’ve worked ill in this hall!
From your scornful tongue there fell
Idle words that, indeed, may well
Have driven that young man away,
Who does me good service this day.’
‘Sire,’ said Yvonet to the king,
‘Upon my life, a message I bring
To the handmaid of the queen
The girl that Kay struck, I mean,
Out of jealousy, hate and spite;
That he, if he lives, will fight
To avenge her; tis his desire.’
The Fool, who sat beside the fire,
Heard his words, leapt to his feet,
Sought the king, his joy complete,
Danced and skipped, ready to sing,
And said: ‘God save me, my king,
Now your adventures are begun.
Many a long and perilous one,
You will find, shall come to you;
And I make you this pledge too,
Kay can be certain sure that he
Will regret those hands and feet,
And that foolish, hateful tongue,
For ere a fortnight shall be done,
This young knight, he will repay
The blow from his foot, this day,
And that buffet he gave the maid,
At high cost too shall be repaid,
And he’ll be well requited so,
For twixt the neck and the elbow,
Sir Kay’s right arm he will break;
For half a year, for our two sakes,
May he carry that arm in a sling!
Like death he’ll not escape the thing.’
His words grieved Kay so deeply,
That for a while he was completely
Overcome, so, by rage and spite,
In front of all, he almost might
Have ensured the Fool’s decease.
Yet since the king it would displease,
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He restrained his malice that day.
And the king said: ‘Ah, Sir Kay,
You’ve angered me, and I am sad!
If you and I had trained the lad,
And taught him how to use a lance,
Behind his shield how to advance,
What precautions he should take,
Doubtless a fine knight he’d make;
But he knows neither good nor bad.
When it comes to arms, the lad
Knows scarcely how to draw, indeed,
The sword he bears, in time of need.
And sitting there, upon that horse,
He’ll meet some other lad, of course,
Who will not hesitate to fight,
And win his steed from our poor knight.
He’ll die at once, or wounds enjoy;
He’s such a raw and simple boy,
Defenceless, he will be dismayed.
Soon his quietus he’ll have made!’
Thus the king spoke his regret,
Grieving for the youth, and yet
There was naught that he could do’
Thus a fresh silence did ensue.
LINES 1301-1415 THE YOUTH REACHES GOURNEMANT’S CASTLE
THROUGH the forest spurred the youth
Without a moment’s rest, in truth,
Until he reached the level plain
And found a river that did drain,
Being a crossbow shot and more
In width, the whole land; to its shore,
And its deep bed, all waters ran.
Towards the river, he now began
To make his way across a field,
But to the water would not yield
His mount; twas dark and deep below,
And swifter than the Loire its flow.
He kept instead along the bank,
Across from the rugged flank
Of a tall cliff, on the other shore
Against which the current bore.
Upon this cliff, sloping down
Toward the sea was set a town,
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Castellated, rich and strong,
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And where the river, running on,
Met the bay, leftwards he turned,
Sight of the castle towers he earned,
Which looked to him as if, some morn,
From out the clifftop they’d been born.
Within the castle, at its heart,
He saw a mighty keep, apart.
A barbican before it lay,
Facing out towards the bay;
Its walls did confront the sea;
On it the waves beat equally.
The four corners of the wall,
Of solid stone built withal,
Four fine lower turrets graced;
Strong towers opportunely placed.
The castle was well-situated,
Trim within and strongly-gated.
Before the gatehouse, moreover,
A tall bridge spanned the water,
Sandstone, limestone there allied,
Such that the bridge was fortified
With crenellations left and right;
At its centre, there rose to sight
A tower; and a drawbridge lay
Before it, built to serve by day
As a true bridge, as was right,
But as a barrier at night.
Towards the bridge, the youth now rode,
A gentleman upon it strode,
Who an ermine robe did wear;
He, indeed, was waiting there.
He held a short staff in his hand,
To add an air, you’ll understand;
And after him came squires two,
Lightly-dressed, but smartly too.
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He waited for this newcomer,
Who the words that his mother
Had said to him, still retained,
For he bowed, and then explained:
‘My mother taught me so to do.’
‘God bless you, my brother, too.’
Said the lord, who saw in truth
The lad was raw still, and uncouth,
‘Where then do you come from, brother?’
‘Why, from the court of King Arthur.’
‘What did you there?’ ‘Why, there the king
Made me a knight, and may that bring
Him luck.’ ‘A knight? God bless me so,
I’d not have thought that, now, you know,
He’d be concerned with such a thing,
For I’d have thought perchance the king
Had other thoughts than making knights.
But tell me brother, and say aright,
Who gave you your arms and armour?’
‘The king, indeed, good King Arthur.’
‘He gave them, how?’ And he retold
His story; twould strike you as old;
Who tells his tale, and then again,
He proves a bore, for tis in vain;
No tale demands a second telling.
The gentlemen progressed to asking
How the youth employed his steed.
‘I make him charge about, indeed,
O’er hill and dale, as I used to do
With that horse I had, that I knew
At the house my Mother doth tend.’
‘And of your arms and armour, friend,
You’ll tell me what you know of them?’
‘Why, how to clad myself and doff them,
The way the squire himself taught me,
Who disarmed the body, carefully,
Of that one I slew, the fallen knight.
And the arms themselves feel light,
Indeed they weary me not at all.’
‘By God, I delight in that, withal,’
Said the gentleman, ‘it pleases me.
Now say, if it is no grief to thee;
What need of yours has led you here?’
‘Sire, from my mother I did hear,
That I should meet with gentlemen,
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And she gave me her counsel then,
That I should act as they advise,
For he who acts so all men prize.’
The gentleman replied: ‘Dear brother,
Blessings indeed upon your mother,
For she truly counselled you well.
But you desire…no more, do tell?
‘Yes.’ ‘Then, what?’ This, and no more,
That you lodge me here, I do implore.’
‘Most willingly,’ said the gentleman,
‘If to me a favour you’ll grant,
From which great benefit you’ll see.’
‘That is?’ the youth said. ‘That from me
You take good counsel, and your mother.’
I’faith,’ said he, ‘and I shall, moreover.’
‘Then, dismount!’ and he descended.
LINES 1416-1534 GOURNEMANT TEACHES THE YOUTH HOW TO BEAR ARMS
ONE squire held, as his lord intended,
The guest’s horse, while the other
Helped divest him of his armour,
Leaving him in the clothes he had,
And hide boots, but roughly clad
In his deerskin tunic, an ill fit,
His mother’s gift, for she made it.
The spurs, then, of sharpened steel
The lad had brought, on his heels
The lord strapped, and did mount
On the horse, on his own account;
Hung at his side the shield of red,
Then grasped the lance tight, and said:
‘My friend, of arms now shall you learn,
Watch carefully, and thus discern
How one ought to wield the lance,
And check a horse, and advance.’
And then he unfurled the banner,
And showed the lad the manner
In which a shield should be held;
To show his art he felt compelled,
Settling it before him, a little,
Till the steed’s neck felt the metal,
And placed the lance in its rest.
He spurred the steed, of the best,
Worth a hundred marks, for none
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Went more willingly, and not one
Showed greater spirit in the field.
The lord knew much of the shield,
Of horse and lance; great skill he had,
For he had learned when but a lad.
Our knight was pleased at the skill
The gentleman could show at will.
When he had performed his drill
Before the youth, who took his fill
Of gazing, and had pleased the eye,
He returned, his lance raised high,
To the youth, did of him enquire:
‘My friend, tell me, do you desire
To learn to wield the shield and lance,
And how to check steeds and advance?’
Then the youth said, right away,
That rather than live another day,
Or gain a wealth of land to sow,
How to act thus he would know.’
‘What a man knows not he can learn;
If he takes care to attend, in turn,
He’ll be an expert, my fair friend.
On but three things doth all depend,
Three things required in every trade:
The effort, practice, heart displayed.
And since you have practised naught,
Nor gazed at others, nor been taught,
Knowing not how to do the same,
In that there is no shame or blame.’
Then the expert made him mount,
And he gave such good account
With lance and shield, it was as though
He’d all his life spent his time so,
At tournaments and in the wars,
And ridden seeking, without pause,
Through every land, for adventure;
Because it came to him by nature.
And when Nature yields the art,
And it involves the whole heart,
Nothing then too grievous proves;
If heart in line with nature moves.
With those in play, he did so well,
The lord was pleased, and could tell
In his heart, that if the youth
Had all his life done so, in truth,
Drilled and performed, to the letter,
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He might well have done no better.
When the youth ceased his turn,
To the lord’s feet he did return,
And with his lance raised, too,
Just as he’d seen the master do:
And said: ‘Sire, have I done well?
If I so wished it, can you tell,
If I would master, then, this thing?
I’ve ne’er laid eyes on anything
That I have coveted so greatly.
I wish I knew as much, truly,
As you of arms and armour know.’
‘Friend, set your heart upon it so,’
Said the lord, ‘and you will learn;
About that I have small concern.’
The lord mounted three times more,
Three times showed him, as before,
All he knew that might be shown,
Having him mount thrice, on his own,
Till the youth had been well fed.
As the lad reined in, at last, he said:
‘If a knight you chose to encounter
What would you do, if thereafter
He struck you?’ ‘I’d strike him back.’
‘And if your lance broke in attack?’
‘I could do no more, in the lists
Than have at him with my two fists.’
‘My friend, do not do so, I pray.’
‘What should I do then? ‘Have away
At him with your sword; fence instead.’
He took the lance and planted it dead,
Upright, in the ground before his feet,
Thinking the youth should complete
His training now, in arms and armour,
So that he might defend his honour
With the sword, if that were needed,
Or attack if ground were conceded.
In his hand he took the sword, now,
And said: ‘My friend, this is how
You must defend if you’re attacked.’
‘God save me,’ the lad said, ‘as to that,
None knows as much of that as I,
For on targets, like bolsters, have
I Worked, at my mother’s house until
I was often weary, and am so, still.’
‘Then, into the castle go, dear brother,
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For as to lodgings there’s none other;
Whoe’er objects, this night you’ll see
Saint Julian’s hospitality.’
LINES 1535-1592 THE YOUTH DECIDES TO RETURN TO SEE HIS MOTHER
AND in they went, then, side by side,
And the youth, when they were inside,
Declared: ‘Sire, my mother taught me
That I should ne’er keep company
With any man, or be with the same
For long, if I knew not his name.
This she thought and taught me so.
Thus your name, sire, I would know.’
‘Dear friend, tis a matter of report;
My name? Gornemant of Gohort.’
Thus the castle the two now entered,
Proceeding, hands clasped together,
And were met at the entrance stair,
By a squire, all unprompted, there,
Who bore a cloak and, though twas short,
Wrapped the lad in what he’d brought,
So that the youth might take no chill
After his practice, and thus fall ill.
A rich dwelling, both fine and grand,
This lord had; fair servants to hand,
Who hastened his dinner to prepare,
Of good, well-cooked, plenteous fare.
They washed their hands and, that complete,
Sat down at the table to eat.
The lord placed the lad at his side,
And to the same dish they applied
Themselves. I’ll speak no further
Of what the meal comprised, other
Than to say they had enough to drink,
And more than enough to eat I think;
I’d not serve you a meal from fable.
When they rose, and left the table,
The lord, who was most courteous,
Said twould be advantageous
If he could stay a month or two,
Or a whole year, if he chose to;
He would host him willingly,
So that he might learn more fully
Such skills, that is if he agreed,
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Which he could use, when in need.
The youth replied: ‘Sire, tis unclear
Whether I’m far from or quite near
The house where my mother dwells.
But I pray that the Lord God tells
Me the way, grants me this boon:
That there, where I saw her swoon,
I’ll see her standing, when I arrive.
For I know not if she’s alive,
Or dead, and yet I must confess
That when I left her, the distress
May well have caused the swoon, and so
The state she’s in I need to know,
I cannot stay here, I must follow
The road from here, at dawn tomorrow.’
The lord on finding even prayer
Was of scant use, fell silent there.
And they retired thence to bed,
All being ready; no more was said.
LINES 1593-1696 GORNEMANT’S ADVICE ON CHIVALRY, INCLUDING
TACITURNITY
THE lord rose from his bed at dawn,
And went to find the lad, that morn,
Still lying in his bed, and brought
The lad a welcome gift, he thought;
A shirt, and breeches of fine linen,
A coat of violet silk, woven
In India, and hose dyed red
With brazilwood dye, and said,
Thinking that twas time his guest
Had risen and was fully dressed:
‘Friend, if you place full trust in me,
Dress now in these clothes you see.’
The lad replied: ‘If you did desire,
You might advise otherwise, sire;
Those my mother made; they please,
And are they not worth more than these?
Yet you’d wish me in these to dress!’
‘My boy, I swear, on my head no less,’
Said the lord, ‘these clothes are better.
That you’d obey me to the letter,
You promised me, my young friend,
Before we hence our path did wend.’
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‘And so I shall,’ declared the lad,
‘Most willingly, and shall be glad
To oppose you in naught you say.’
He dressed in them, without delay
Discarding those from his mother.
And the lord bent and laced a spur
To the lad’s right foot, for, you see,
The custom was, in chivalry,
That whoever did make a knight,
Should lace the spur on his right.
And there were squires there also
Who each enough of arms did know
That thus a hand they might afford.
The nobleman took up the sword,
And kissed and embraced the lad,
And he declared that now he had
Conferred on him, with that sword,
The highest order of Our Lord,
Which is the order of chivalry,
That needs be free of villainy.
And said: ‘Dear brother, keep in mind
That if yourself you should find
In combat with another knight,
I say, and pray of you, outright:
That if you have the upper hand,
Such that he can no longer stand
Against you, not even to defend,
But rather begs to make an end,
Cries ‘Mercy!’ then kill him not.
And may these words not be forgot:
Talk not too much, nor too freely,
For none can speak for long ere he
Says something oft, along the way,
That smacks of villainy. They say,
The wise, to themselves within:
‘Who speaks too much commits a sin.’
So I, dear brother, forbid you to
Talk too much, and I beg of you,
If some girl or woman you find,
Or a maiden or a lady, mind,
Who seems in any way distressed,
Counsel her, aid her, do your best,
If you can pluck counsel’s flower,
And to do so is in your power.
Another thing I must explain,
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And hold you it ne’er in disdain,
For ne’er disdained should it be:
Go to church, and willingly,
Pray to Him who made us all,
His mercy on your soul befall,
That in this mortal life, of man,
He guards you as a Christian.’
And the lad said, to the lord:
‘Bless you fair sire, tis assured,
For, by all the saints in Rome,
My mother said the same at home.’
‘From now on, my dear brother,
Ne’er say that from your mother
You learned aught,’ said the lord,
‘I blame you not, and I’ve ignored
Your mention of her, since you came,
But from now on supress the same,
For you’ll be taken for a fool,
The object of men’s ridicule;
From this day forward, if you please.
Let this bad habit of yours cease.’
‘Dear sire, what then should I say?’
‘To this true gentleman you may
Attribute all, who laced your spur,
Say that he taught you, and not her.’
The youth said that, from now on,
He promised ne’er to sing that song,
While he lived, not a single word
From out his lips would be heard;
For all he’d taught him was fine.
The lord then chose to make the sign
Of the cross, hand raised on high:
‘God save you, then, fair sir!
For I See that twould trouble you to stay.
God go with you, and guide your way.’
LINES 1697-1771 THE CASTLE OF BEAUREPAIRE
THE new-made knight now departed
The castle, eager to be started
On his return to his good mother,
Alive and well, he hoped to find her.
Passing through the forest again,
Which, better than the level plain,
He’d known since a child was he,
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He rode along till he did see
A castle, strong and well-sited.
Before the walls naught he sighted
But ocean, water, and wasteland.
Towards the castle there at hand
He rode, till he reached the gate,
But feared then to trust his weight,
To a bridge that might not bear
Him, such that ill he might fare.
Yet our knight the bridge he mounted,
Without encumbrance, accounted
For his passage and, free of shame,
To the portal our knight then came,
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Which he found under key and lock,
And twas not gently he did knock,
Nor did he call out soft and low.
He knocked so loud, down below,
That to the window there did sail,
Of the hall, a maiden, thin and pale.
She cried: ‘Who are you that call?’
The youth on looking up, saw all,
And said: ‘Fair friend, a knight and true,
Who doth humbly beg of you
That I might enter, and as a knight,
Find lodging here for the night.’
‘Tis well,’ she said, ‘sire, if tis your
Wish; you’ll thank us not, I’m sure.
Yet nonetheless we’ll treat our guest
As well as we can; and do our best.’
And then the fair maid withdrew.
While he, who waited there anew,
Fearing he would be left outside,
Knocked again, and loudly cried.
Four men-at-arms swiftly came,
Who held great axes, and the same
Had each a fine sword at his side,
And they the portal opened wide,
And beckoned: ‘Sire, enter then!’
They’d all have proved fine men,
Handsome indeed, except that they
Were suffering, and in sorry way,
(Twas enough to make one weep)
From hunger and from lack of sleep.
And if, outside, the youth had found
The earth a wasteland, barren ground,
The inside did naught to amend it;
For every place there he did visit,
He found the streets all desolate,
And saw the houses ruined straight,
Scarce man or woman to be seen.
There were two churches, that had been
Abbeys once, within the town,
In one, frightened nuns he found,
In the other, monks most wary.
He found that neither sanctuary,
Was handsome or in good repair,
The walls, indeed, were cracked and bare
And roofless too were the towers;
The buildings naked at all hours
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To the elements, night and day.
No mill there ground its corn,
I say, None baked bread for house or hall,
Naught there was found, no food at all,
Nor was there aught a man might buy
You’d give a denier for, nor I.
Thus he found the town laid waste;
And not a crust of bread to taste,
Or wine to drink, no cider or ale.
LINES 1772-1942 THE MAIDEN BLANCHEFLOR
THEY led him, the soldiers weak and pale,
To a slate-roofed palace, without harm,
Then helped him dismount, and disarm.
And soon a squire came down the stair
And met him, as he was waiting there,
Who bore in his arms a cloak, all grey;
He placed it round his neck, and away,
To stable his horse, then ran another,
Though his steed he would discover
Had naught to eat, nor oats nor hay,
Nor any wheat; they’d none that day.
The squires went before him there,
And thus the knight mounted the stair,
To enter the hall; twas fine and grand.
There stood a maid; on either hand
Two gentlemen, their hair not quite
Turned from grey to snowy white,
Of sound health, for all their years;
Had they not borne woes and fears,
They’d have been most handsome men.
The maid approached the young man then,
Finer she than a young goshawk,
A falcon or a sparrow-hawk,
In elegance and gracefulness.
Her mantle and her black silk dress
Were starred with gold; no wear
Showed on the ermine border there;
And her cloak’s collar did display
A wealth of sable, black and grey,
Cut not too long, nor yet too wide;
To expose the neck, or yet to hide.
And if I have e’er homage paid
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To some beauty God has made,
To a woman’s body or her face,
I’m pleased my words to retrace,
Once more; and yet I tell no lie.
Head unadorned, her hair, say I,
Was such that any there to see
Might have thought, if such could be,
That it was spun from finest gold,
It shone so bright and fair, all told.
Her forehead, pale, smooth, set high,
Seemed as if it twas sculpted by
An artist, by some master’s hand,
In marble, wood or ivory planned.
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With fine eyebrows widely spaced,
The eyes, well-set within her face,
Glinted blue-grey, smiling, clear.
Her nose straight, neat, did appear;
And the pure crimson over white
Of her cheeks was lovelier quite
Than scarlet blazoned upon silver.
The Lord created her a wonder,
To steal away the heart of man;
Nor had He e’er, since time began,
Made her equal, nor has He later.
As soon as the knight beheld her,
He greeted her, and she replied,
As did the knights at either side.
And as the maid demurely led
Him by the hand, she sweetly said:
‘Dear brother, you tonight will find
Your lodgings here are of a kind
Unfit for any gentleman.
Yet if those present now began
To speak here of our misery,
You might think that it might be
They spoke of it with ill-intent,
As if on your departure bent.
But, if it be your wish that is,
Find lodging here, such as it is;
God send you better, tomorrow.’
Hand in hand, he then did follow
Into a room, its ceiling vaulted,
Long and wide, where they halted,
Then sat them down upon a bed
With a samite cover o’er-spread.
They sat together, side by side;
Then there made their way inside,
In fours, fives and sixes, knights
Who also sat and, lips sealed tight,
Gazed at the youth who sat beside
The maid, as if he were tongue-tied;
For he held himself from speaking,
Within that lord’s advice repeating,
Who too much talking did deplore;
And thus twas not too long before
The knights began a conversation.
‘Lord,’ each said, in consternation,
‘Do you suppose this knight is mute?
Twould be a pity, for who’d refute
70

No fairer knight was born of woman.
He looks so well beside our maiden,
And she looks well beside the knight.
Would they were not so dumb a sight,
For she’s so lovely, and he so fair,
No knight or maiden would, I swear,
Be matched so beautifully together.
For it seems, of one and the other,
That God made each for the other,
So that the two might be together.’
And all those who sat around them
Their conversation was about them.
And the lady sat there hoping
That the youth might utter something,
Until to her it seemed quite clear
No word from him would appear,
If she were not first to speak to him.
So, graciously, she said to him:
‘Whence do you come, sir, this day?’
‘Fair maid,’ he said, ‘last night I lay
At the castle of a noble lord,
And goodly lodgings did he afford;
Five towers, all strong, it had got,
One was tall, and the others not.
I know how to describe the same,
Yet I know not that castle’s name.
Though the name of the lord I sought,
And twas Gournemant of Gohort.’
‘Ah! Dear friend,’ the maiden said,
‘You speak aright, upon that head,
And you speak most courteously.
May God who is our King bless thee,
Twas “noble lord” I think I heard.
You’ll never say a truer word,
By Saint Richier, noble he is;
And I can well attest to this.
For, know that I am that lord’s niece,
Though I have not seen him apiece;
And truly, since you left that place
You’ll not have come face to face
With a finer gentleman, I’ll swear.
He’ll have lodged you gladly there
As only he knows how to do,
For he is noble and gracious too,
Powerful, well-served, and rich,
While all I have is five crusts which
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An uncle of mine, most glorious,
One most saintly and religious,
Has sent me for supper tonight,
And a flask of wine, a sour white.
Of food indeed I have no more
But for one fine roebuck I saw
My lad slay with a bow this day.’
Then she told her servants to lay
The tables, and they were thus laid,
And swiftly all the supper made.
They sat but little over their meal,
For with it swiftly they did deal,
And after eating left the keep,
Except for those who were to sleep
Who’d been awake the night before,
The rest departing, the youth saw,
Who were to form the guard that night.
Fifty, the men-at-arms and knights,
Who comprised this castle guard,
While the other men worked hard
To honour and to please their guest.
With white sheets and with the best
Of coverlets, they prepared his bed,
And set a pillow at its head.
Thus every ease, every delight
A bed might provide at night,
Had the youth; yes, everything,
Except the joy a maid might bring,
If to desire the lad had bowed,
Or a lady, if twas allowed.
But, of all that, the lad knew naught,
So I say there was scarcely aught
To keep him from falling asleep
Since he had no watch to keep.
LINES 1943-2072 BLANCHEFLOR SEEKS THE YOUTH’S HELP
BUT the maiden, most distressed,
Within her chamber could not rest.
He slept at ease, while she thought;
For her protection she had naught,
Against the siege set to assail her.
She tossed and turned there in fever,
Much troubled, and as pale as milk.
Then, a short cloak of scarlet silk,
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She draped about her chemise,
And ventured forth, if you please,
All brave and resolute in action,
Yet not for any idle reason,
Rather she thought she would go
To her guest and speak, although
She’d tell but a part of her affairs.
She rose from her bed and dared
To issue forth from her chamber,
So fearful, that her every member
Trembled, body bathed in sweat.
Tearfully, from the room she set
Out for the chamber where he slept
And there she loudly sighed and wept;
Yet dared do little more than weep.
She knelt by him as he did sleep,
And her tears fell at such a pace
They wet the surface of his face.
She cried so hard that he awoke,
Wondering, as the drops did soak
The sheets and run from his face,
And felt himself in her embrace,
Who knelt before him, in the night,
Clasped his neck, and held him tight.
He showed enough plain courtesy
As to take her in his arms, for he
Drew her towards himself and cried:
‘Fair one, why are you at my side?
What is it then you desire of me?’
‘Ah! Gentle knight, have mercy!
By God, I pray you, and his Son,
Think me not the shameful one
For coming here to you like this.
Though I am almost naked, tis
Not that I intend some folly,
To work you some ill or villainy,
But there’s none other on this earth
So full of grief, devoid of mirth,
That I outdo them not in sorrow.
And I shall feel the same tomorrow,
For nothing now can bring me ease,
Each day proves ill, so sad to me,
That I’ll not see another night,
Except it seems for this one night,
Nor other day except the morrow,
But kill myself, and die in sorrow.
73

Of three hundred knights and ten,
There now remain but fifty men
By whom this castle is manned.
Ten score and sixty he unmanned,
The cruel knight, who seized all,
Engygeron, who is Seneschal
To Clamadeu of the Isles, he
Killed them, or forced captivity
On them. I grieve for those he led
To prison, as I do for the dead,
For I know he’ll kill them too,
None can escape his purview.
For me, so many men must die,
Tis right that I should grieve and cry.
Besieged have we been here
A winter and a summer clear,
By Engygeron; he moves not,
But adds to the force he’s got,
While ours has dwindled away;
Our supplies, as you see today,
Such that what remains on hand
Will scarce feed one single man.
And we are brought to such a pass,
That tomorrow, if God, alas,
Does naught for us, tis at an end;
The town we can no more defend.
And I must be surrendered too.
Rather than that alive he mew Me,
I will kill myself and, dead,
Will care not if my corpse is wed To
Clamadeu, who would possess
Me, yet shall have me not unless
I am emptied of soul and life.
For in my casket I keep a knife,
A weapon made of finest steel;
Its point my poor heart shall feel.
And now indeed I’ve told you all,
And I’ll return, ere aught befall,
And leave you here to take your rest.’
Honour might accrue to her guest
If he but dared, the new-made knight;
She had not come to him that night,
And with her tears thus wet his face,
Except with sole intent to place
Him under some deep obligation,
To defend the town, take station
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Before their ranks, if he dare stand,
And fight for her, and for her land.
And he answered her:
‘Dear friend, Be of good cheer, till night’s end.
Comfort yourself, do not weep
Come closer to me, and so keep;
Brush those tears from your eyes.
If God wills it, He shall devise
A better morrow than you say.
Beside me in this bed now lay
Your head, tis wide enough for two.
Don’t leave me till the day is new.’
She said: ‘If you wish it so.’ At this,
He turned and gave the maid a kiss,
And held the maid in his embrace.
Over their bodies he did place,
Gently, and tenderly, the cover;
And she suffered him to kiss her,
I think it caused her no annoy.
And there they lay, girl and boy,
Beside each other, all that night,
Lip to lip, till the morning light.
So the night brought her solace,
For lip to lip, arms interlaced,
The two both slept till it was day.
At dawn the maiden slipped away
And thus returned to her room;
Without help, we must assume,
She found her clothes and dressed,
While all slept, as did her guest.
LINES 2073-2157 THE YOUTH GOES TO FIGHT ENGYGERON
YET those who’d watched all night
Once they caught the morning light,
Roused all those who were asleep,
Stirred all who their beds did keep,
And thus they all rose with the day.
And then the maid, without delay,
To her young knight did repair,
And said to him, quite debonair:
‘Sire, may God give you good day!
I know you must no longer stay,
Nor must you linger in this place,
And to no end our presence grace;
75

You must go, but I’ll grieve not,
Twould be discourteous, our lot
Is not to sorrow at such a thing,
For we have not done anything
In point of comfort or of ease.
And now I pray that, if God please,
He’ll help you on, to lodgings fine,
With more bread, and salt, and wine,
Than you have found here this day.’
He said: ‘Fair maid, and yet today,
I shall no other lodgings seek,
Until this land, of yours I speak,
I have restored to you, if I can.
If I should find that evil man
Twill weigh on me if he remain,
For I’ll not have you grieve again.
But if I death upon him wreak,
Then your affection I will seek
As my reward, it shall be mine;
All other prizes I’ll decline.’
And she replied, with courtesy:
‘Sire, the prize you ask of me
Is a poor thing and despised.
Yet if I refused, I am apprised
That you might think it pride;
Thus you shall not be denied.
Yet tell me not, by God above,
That I am to become your love,
Through such an act of loyalty
That you go forth to die for me;
For that would be too great a shame’
Your age, you strength, your fame,
Are not yet such, you may be sure,
That you could e’er contend in war
With one so hardened in the fight,
Nor meet and conquer such a knight.’
‘Well that will soon be seen,’ said he,
For I go to fight him, he’ll meet me;
I’ll not forgo this, nor brook delay.’
She pleaded with him in such a way
As to deter him, though twas her wish.
It often happens we serve the dish
Yet mask the contents carefully,
When someone suitable we see,
Whom we’d send upon a mission,
To better rouse the man’s ambition.
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This did she, and most skilfully,
Reproaching him so forcefully,
While rousing it within his heart.
He said to bring his arms, and start
To arm him, and they did so straight.
And went and oped the outer gate,
And once armed they set him high
Upon a steed they had, twas nigh
Him, saddled, amidst the square.
And there was not a person there
Who was not troubled, all did say:
‘Sire, God bring you aid, this day,
And may misfortune now befall
Engygeron, the Seneschal,
Who has laid this country waste,’
As down their cheeks the tears raced.
To the gate they led him and, when
They saw him leave the castle, then
Called out, as one, to ward off loss:
‘Fair sire, now may the True Cross,
On which God gave his Son to suffer,
From mortal peril guard you ever,
From every mishap and from prison,
And bring you to, in calmer season,
A place where you may rest at ease,
That delights you, and doth please.’
Thus for him the people prayed.
LINES 2158-2329 ENGYGERON IS DEFEATED AND SENT TO ARTHUR’S COURT
THE soldiers saw him, there arrayed,
And pointed out Engygeron,
Before his tent, his chain-mail on,
His hose of chain-mail, laced ready,
His men rejoicing already,
Who thought that they must easily
Seize the castle and the country,
Thinking too all would be done,
The castle rendered, ere the sun
Set, or there appeared someone
To fight their lord, one to one.
When Engygeron saw him there,
He armed himself for the affair,
Rode towards him at full speed,
On his strong and sturdy steed,
And cried: ‘Fellow, who sent you here?
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Why? To what end do you appear?
Do you come seeking peace or war?’
‘And you, what is your presence for?
Tell me, first, why you seek this land?
Why do brave knights die at your hand?
Why do you lay these fields to waste?’
And now Engygeron proudly faced
The bold youth, saying, haughtily:
‘This very day the keep must be
Emptied, and the town surrendered,
Which has been too long defended.
And my master shall have the maid.’
‘Cursed be the day that thus conveyed
Such words, and he who speaks them now!
Soon, when I challenge you, I vow
You’ll swiftly renounce that claim.’
‘What idle talk you serve, and lame,
By Saint Peter,’ cried Engygeron,
‘Tis often that the simpleton,
Who’s free of guilt, must pay the price.’
The youth who’d stirred once or twice
Couched his lance, and without delay
To close contest each made his way;
Swiftly each man made his advance.
A trenchant blade and ashen lance
Had each, and sharpened at the tip;
The horses reared, with foaming lip;
Fuelling hatred, with every breath,
Each man sought the other’s death.
So furious now is their encounter,
The shields and the lances splinter,
Each forcing the other to bow low.
But once more to the fight they go,
Meeting together with clenched jaws,
More savagely than two wild boars,
Striking to pierce the other’s shield,
And force the fine chain-mail to yield,
Whene’er their steeds bear them close.
With the rage and speed each shows,
And their strength as each advances,
The bits and pieces of their lances
That remain fly through the air.
Engygeron was unseated there,
He alone, and wounded beside,
Such that his left arm and his side,
Caused to him most grievous pain.
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But the youth dismounted again;
No use now for his steed he found,
From his horse, leapt to the ground,
Drew his sword, and then set to.
I know no more I can tell to you
Of what happened to each knight,
The blows each landed in the fight,
But long did they fierce battle wage,
And many a blow was dealt in rage.
Until Engygeron fell back.
So fierce then was the lad’s attack,
That the Seneschal cried mercy,
But the youth said he would see
No mercy now, not now or ever.
But then he recalled, however,
The gentleman who’d said, at will,
He should not, in conscience, kill
Any knight whom he’d conquered,
Who cried mercy, and surrendered.
‘Dear friend,’ the Seneschal did cry,
‘Be not so cruel, as to deny
Your mercy, have mercy on me!
I swear to you most willingly
That I am worsted in this fight
And you prove the better knight;
Not that it would be believed
By any man who had perceived
Us both, or knew of us, before
That you, with but the arms you bore
Could bring me so close to death.’
But if I bear, with my own breath,
Witness that you conquered me,
My men before my tent shall see
Me swear the very same to you,
And more honour will accrue
To you than any knight before.
And think, if there is some lord
Who’s shown his favour to you,
And had no guerdon for it too,
Well then, send me, and I shall go,
On your behalf and he shall know
How by arms you did conquer,
And render myself his prisoner,
To do with me as he sees fit.’
‘Cursed he who seeks greater forfeit!
Know you where I’ll send you then?’
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Said the youth, ‘to the castle, and when
You find the maid who is my friend
Tell her, that till your life doth end,
You will ne’er seek to do her harm,
Nor cause her any other alarm,
But shall be wholly at her mercy.’
‘Kill me now, at once,’ said he,
‘For she will kill me then, dear sire,
And nothing more doth she desire
Than my death and sore disgrace.
For when her own father did face
Death, I was there, and I have so
Angered her, all her knights, my foe,
I have captured or killed this year.
You grant me ill prison, I fear,
If to her prison I am sent.
You could show no worse intent.
But if you have no other friend,
Nor mistress, then do you send
Me to some better place, where
They’ll hate me not for this affair,
For she indeed will have my head.’
The youth said he might go instead,
To the lord’s castle, the very same,
And there must tell that lord his name.
In all the world lived not a mason
Who could devise the fashion
Of that place, as that lord had done.
He praised the water that did run
Beside it, bridge, towers and keep,
The walls, the cliffs, high and steep,
Till the knight feared he was fated
To go to where he was most hated
And find himself imprisoned there.
‘At such a place, ill would I fare,
Dear sire, if there you’d send me.
God save me, on paths of misery
You’d set me, and in ill hands;
For in the wars upon these lands
I did slay there his own brother.
I would have you slay me rather,
If tis to him you would send me.
Better you kill me now, than he.’
‘I’faith,’ the youth said, ‘then go
As prisoner to King Arthur, so
Greet the king, as sent by me,
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Speak, on my behalf, directly,
Say you would the maiden see,
Whom Kay the Seneschal, sourly,
Did strike; she did on me confer
A smile; render yourself to her.
And tell the maid that not for aught
Shall I return yet to that court
Where King Arthur reigns whate’er
May happen, so I promised her,
Until I have avenged the blow.’
And he replied that he would go,
And perform that service truly.
Then, to the town, the youth, whom he
Had been defeated by, did ride,
While Engygeron turned and, on his side,
Rode to the court; while his banner
Was struck; thus the siege was over,
And all departed, the dark and fair.
LINES 2330-2431 CLAMADEU PLANS TO ATTACK BEAUREPAIRE
THOSE of the castle soon were there
To welcome those who now returned.
But were troubled when they learned
That he’d not killed the foe, instead
The conqueror had spared the head,
Nor had he rendered him to them.
Yet they still welcomed him again,
With joy, and helped him to disarm,
Sure now that he was free from harm;
Saying: ‘Why did you choose, Sire,
Though the man’s death we desire,
Not to take Engygeron’s head?
‘My lords,’ said he, ‘i’faith, I said
To myself that twould not be well;
And as he slew a host of your kin,
I could not guarantee him within;
You’d have slain him, despite me.
Little honour had it brought me
Had I denied mercy to a man
When his life was in my hand.
Know you the mercy I confer?
He’ll be King Arthur’s prisoner,
If he acts now as we did agree.’
Then the maid came, joyfully,
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And greeted him, and then she led
Him to her room, where, she said,
He might rest and take his ease.
And she was happy not to cease
From hugging and kissing there;
Instead of eating, drinking, their
Fare was hugging, kissing, play;
Many a sweet word did they say.
But Clamadeu, who folly sought,
Launched an attack, for he thought
The castle was defenceless yet;
But then upon the road he met
A squire who was full of sorrow,
And the tale did quickly follow
Of Engygeron, his seneschal.
‘God help us, ill doth us befall,’
Cried the squire who, in despair,
Tore, with both hands, at his hair.
And Clamadeu answered: ‘How?
And the squire: ‘I’faith, but now
Your seneschal was beaten here,
And, is pledged, it doth appear,
To take himself to Arthur’s court.’
‘Who has done this? Come, report;
How has this mishap come to be?
Whence comes this knight, that he
Could force so fine a knight’s surrender,
The true and brave a prisoner render?’
‘Fair Sire, indeed,’ answered he,
‘I know not who the knight might be,
But I do know I saw one there,
Who issued forth from Beaurepaire
In crimson armour, with these eyes.’
‘Well then, what would you advise?’
Cried Clamadeu, half mad with rage.
‘What, sire? Return,’ replied the page,
‘For I perceive, if you advance,
You’ll soon be led a merry dance.’
At this, an old knight came in view
Who had trained young Clamadeu,
Whose hair indeed was almost white
‘Young man,’ he said, ‘it is not right,
Better, wiser counsel than yours
He needs if he’s to fight his wars.
If he heeded you, a fool he’d prove.
My advice is this: a forward move.’
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The squire said: ‘Sire, would you know
How you might deceive them, so
As to take the castle and the knight?
I’ll tell you, and I’ll tell it right,
And tis but the simplest affair.
Within the walls of Beaurepaire,
They have naught to drink or eat,
Their garrison’s weak, incomplete,
While all our men are fit and strong,
No thirst or hunger’s here among,
And we could endure the longer
If they dared, we being stronger,
To issue forth and seek to fight.
We’ll send a troop of twenty knights,
To offer them such, before the gate.
The young knight who yet dallies late
With Blancheflor his fair lover,
Would prove his chivalry to her,
But he’ll be utterly mistaken,
For thus he’ll be killed or taken,
And little help to him will be
Their weak enfeebled infantry.
Our twenty will attempt naught there
But to draw them from their lair,
While we advance, by this dale,
And creep upon them, our detail
May then attack them from behind.’
‘I’faith, cried Clamadeu, ‘I find
Tis fine, all that you have to tell.
We have here our elite, as well
Five hundred knights fully armed,
A thousand soldiers all unharmed,
Our enemy are as good as dead.’
LINES 2432-2521 CLAMADEU’S ATTACK FAILS
SO Clamadeu, as the lad had said,
Sent twenty knights toward the gate,
Who, in the wind, deployed straight
Each his standard, his brave banner,
Blazoned in heraldic manner.
When they were seen from inside
Then the gates were opened wide
Because the youth wished it so,
Who issued forth, ahead did go,
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To meet the advancing knights.
Bold and fierce now, in a fight,
The lad attacked the whole set,
Nor did he seem, to those he met,
Merely an apprentice still;
He managed his arms with skill,
Skewering many with his lance,
Piercing many, in his advance,
In neck or chest, breaking bone,
An arm here, there a collar-bone,
Crippled one, downed another,
Captured him, and to a brother
Knight, in need, he gave the mount;
Till they saw a host, made count
Of a good five hundred knights,
Ascending the dale, to the fight;
A thousand soldiers there beside,
Sweeping onwards, like the tide,
Towards the open gate; but then
The enemy see their fallen men,
The pile of injured, and the dead,
And thus unsettled, charge instead
In wild disorder, at the gate,
While those before the castle wait,
In serried ranks, all patiently,
And so receive them steadfastly.
Yet they were weak indeed and few,
While the enemy forces grew
As fresh men followed in the rear;
So, yielding, as they drew near,
Those at the gate made their retreat.
Archers above the gate did greet
The foe, shooting them en masse
As they fought ardently to pass,
Till a small group forced their way
Beyond the wall and sought to stay.
Then those above, within the town,
Dropped a great portcullis down
Upon the enemy, there below,
Crushing and slaughtering the foe,
With the mighty force of its fall.
And Clamadeu could scarce recall,
A sight that brought him greater woe,
Than witnessing that mortal blow.
His people dead, himself denied,
It forced a halt there in mid-stride,
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While fresh assault, begun in haste,
Would merely prove a futile waste.
That lord, again, did him advise,
Who had at first the plan revised.
Saying: ‘Tis no great wonder, sire,
Among noblemen, if plans misfire.
For good and ill fall, as we know,
On us as God wills; joy or woe.
You’ve lost some men, yet they say
Every saint has their feast day.
Upon you did the tempest fall,
Your men fought ill, while theirs stand tall,
But they will lose yet, to my mind.
Pluck out my eyes, leave me blind,
If they’re alive in three days’ time.
The castle and the tower are prime
For taking, at your mercy they
Must surely be, if you but stay
Here today, and then tomorrow.
Then victory will surely follow,
The castle will be in your hands;
She who scorned all your demands,
Will pray God you’ll deign to take her.’
His pavilion was raised, moreover,
And those the lords had brought,
While the others lodging sought,
As best they could, for the night.
Within the castle all those knights
Who were captive were disarmed,
But not imprisoned there or harmed.
Having pledged most solemnly,
As knights sworn to fidelity,
That each man was a prisoner still,
And he would seek to do no ill.
Thus the arrangements within.
LINES 2522-2622 FRESH SUPPLIES REACH BEAUREPAIRE
THAT same day a mighty wind
Drove a vessel ashore, complete
With a welcome load of wheat
And many other victuals too.
As God willed it, good as new
Came that cargo from the sea.
And when the vessel they did see
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Those within sent to enquire
Whom it bore, and their desire.
And they said: Merchants are we,
Who seek out trade, upon the sea.
We’ve salted-bacon, bread and wine,
And cattle to sell you, and swine,
If such things might meet your need.
And they replied: ‘Blessed, indeed, Is
God, who made the gale to blow
That drove your ship to windward so,
For you are all most welcome here!’
Let all your cargo now appear,
Discharge your load, for we will buy;
You may sell all, the price as high
As you wish; and we’ll encumber
You with ingots, beyond number,
Bars of silver, and bars of gold,
Too many e’en to count, all told.
And as for all the meat and wine
A cart or two we’d have you line
With the like, more if you need.’
Both had what they sought indeed,
Those who bought and those who sold.
They started emptying the hold,
And had the cargo sent ahead,
That those within might now be fed.
When those in the castle did see
The cargo carried from the sea,
You may believe, all was delight,
And as soon as e’er they might
They hastened to prepare a meal.
A longer siege, for woe or weal,
Must Clamadeu, stalled outside,
Impose, for all the folk inside
Had beef and pork and salt bacon,
In plenty; bread, wine, venison.
No longer idle, the cooks toiled,
The lads lit fires, the cooks boiled,
Toasted, roasted, stewed and fried.
Our knight could linger long beside
His lover, wholly at his ease,
Hug and kiss her as he pleased.
Each one brought the other joy.
The hall once more did all employ,
Echoing with delight again,
Delight with all the load of grain,
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And meat, and wine, they’d desired;
The cooks worked as if inspired;
Whose need was greatest there, a seat
Now took, at table, and did eat.
They rose, others took their place.
But Clamadeu did grieve apace,
At the news he now had heard
Of what fortune had conferred
On those within; some said retreat,
They’d not starve now they could eat;
There was no battle to be fought,
They’d besieged the town for naught.
But Clamadeu, incensed, irate,
Now sent a message to the gate,
Ignoring counsel or advice.
He sought the red knight to entice,
Saying that, till noon tomorrow,
He might find him, to his sorrow
If he sought him, and if he dared.
When the maiden heard, she flared
With anger, she was sore aggrieved
By this challenge he’d received;
Yet, in answer to his foe’s demand,
Word was sent, at his command,
That he would fight him, as he sought.
Deep her distress then, at the thought,
Yet he’d have fought on the morrow,
However great the maiden’s sorrow;
He would not have stayed, for aught.
Now one and all, within the court,
Begged him not to meet a knight
Who’d ne’er been conquered in a fight
By any he had met before.
‘My Lords, were you to say no more
That would be well,’ said the youth,
‘For I’ll be stayed by none, in truth
By no man who’s upon this earth.’
Of speech then there was a dearth,
For, of those present, none dared speak;
They retired, their rest to seek,
Till the dawn when the sun arose.
Yet they still grieved; Lord knows,
They’d failed to find an argument
That might have altered his intent.
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LINES 2623-2717 CLAMADEU IS DEFEATED AND SENT TO ARTHUR’S COURT
HIS friend begged the youth that night
Not to go forth next day, and fight
Again, but stay with her, in peace,
For they cared not a penny-piece
For Clamadeu and all his men.
Yet all in vain her pleading then,
And that was wonderfully strange,
For wide her tenderness did range,
From kisses soft to kisses sweet,
And each word with a kiss did meet,
So sweet, so soft, she set Love’s key,
Consolingly, yet coaxingly,
Within the lock that is the heart.
And yet she failed, despite her art,
In persuading him to yield
And keep from the battlefield,
Rather his arms he did demand.
The squires under his command
Bringing arms and armour, quickly
As they could, armed him swiftly,
Though one and all there did grieve,
And he, one and all, as he did leave,
Did commend to the King of kings,
A fine Norwegian steed mounting,
Which a squire to him had brought,
For then the battlefield he sought,
Unhesitatingly, he went,
Leaving them there to their lament.
When Clamadeu saw the man appear
Who must fight him, and draw near,
He thought, within, most foolishly
That he would very quickly free
The lad, before him, from his saddle.
The ground it was fine and level,
And there were only those two there,
Clamadeu’s men removed elsewhere,
He having sent his troops away.
Each man now his lance did lay,
Fronting the saddle, on its rest,
And, without challenge or arrest,
Each on the other did advance.
An iron tip to his ashen lance,
A pliant weapon, had each man,
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Strong indeed, and the horses ran
Full tilt; the men, at every breath,
Showing their hatred unto death;
They met, and their bucklers cracked,
Their lances shattered in attack,
And both were borne to the ground;
Yet both leapt up and, with a bound,
Knight again encountered knight,
And each maintained an equal fight
For a long while, with his sword.
A full description I might afford
To you, should I seek so to do,
But, as for that, why trouble you,
When one word’s as good as twenty;
For Clamadeu, begged for mercy
Despite himself, when all was done.
He pledged all to him who’d won,
As his seneschal had, if only he
Might not (twas the Seneschal’s plea),
Be sent to those at Beaurepaire,
And, at best, imprisoned there;
Nor, for all the wealth of Rome,
Be sent to Gornemant’s home,
That fine keep; a place unfitting.
And yet, if it came to promising
To go and seek out King Arthur
As his prisoner, he would rather;
And give the girl his message, she
Whom Kay had struck at, viciously,
Causing her such great distress:
That he’d avenge Kay’s churlishness,
If God would aid him so to do.
The youth extracted this pledge too,
That on the morrow, at first light,
All those he held, each captive knight,
Clamadeu must straight set free;
And, while he was alive, that he
Must drive off any foe whatever
That might besiege the castle ever,
Nor must he, nor e’er his men,
Trouble the demoiselle again.
Thus Clamadeu departed and,
When he’d regained his own land,
Commanded all those imprisoned
Be now released from every prison,
And so the captives all went free;
89

According to the pledge, that he
Had made, so his will was done.
And then the prisoners, every one,
Carrying all they might possess,
Left at once, free from distress,
For none now detained them there.
LINES 2718-2879 ENGYGERON AND CLAMADEU ARRIVE AT ARTHUR’S COURT
UPON another path, did fare
Clamadeu, who went alone.
It was then a custom, known,
I find it in the text writ fair,
That a knight made prisoner
Must go where’er he was sent,
Attired as from the field he went,
The field in which he’d been undone;
For not one garment he had on
Could he remove, or don the new.
Thus, in such guise, did he pursue
His seneschal, Engygeron,
Straight toward Dinasdaron,
Where King Arthur held his court.
At Beaurepaire, I can report,
All was joy when those returned
Who had, as prisoners, they learned
Suffered long and grievously.
All the hall was filled with glee,
And the lodgings of the knights,
And the churches, with delight,
Rang out their bells, every one;
And nor was there a monk or nun
Failed to give their thanks to God.
Through the streets, gaily shod,
Danced the people, one and all,
Great the noise within the hall;
Ended was all siege and war.
But Engygeron, gone before,
And Clamadeu, journeyed on.
Three nights the latter resting on
Some bed where the first did sleep.
Thus at his heels doth closely keep,
Till near Dinasdaron in Wales,
Where Arthur at his court regales
A mighty gathering. Here, we see,
Clamadeu, enter presently,
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Alone, in armour as is right;
Engygeron perceives the knight,
Who has arrived the day before,
Given his message, and said more,
Then retired, with more to tell;
And is retained at court, as well,
In Arthur’s entourage and council.
He saw his master’s armour still
Stained with blood, dyed all red,
But knew him yet and loudly said:
‘My lords, tis wondrous to see!
The lad with the red armour, he
Has sent him here, I think it true;
The one now approaching you,
I’m sure the lad has conquered;
And tis why he’s blood-covered.
Yet I, despite the blood, can tell
Tis he himself beneath, full well.
I am his man; and he my master;
Clamadeu of the Isles, no better
A knight in all of Rome’s Empire
A knight who all men doth inspire,
I thought drew breath; yet on a reef
The best of men may come to grief.’
Such words did speak Engygeron
While Clamadeu came striding on.
Each now ran the other to greet
And in the courtyard they did meet.
Twas Pentecost, and there the queen
Sat beside King Arthur, I ween,
At the head of the dais, among
Many a count and king, a throng
Indeed, of queens and countesses.
And this was after all the Masses
Being said, from church the men
And women had returned again.
And Kay strolled about the hall,
All uncloaked, as it did befall,
In his right hand was his baton,
His velvet cap he there had on,
Crowning his wealth of blond hair,
No finer knight alive was there,
The hair close-plaited in a braid;
Yet the handsomeness displayed,
Was offset by his wicked tongue.
His coat indeed was fit to be sung
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In song, a deep rich crimson dyed.
With a handsome belt it was tied,
Its buckle and trim were of gold,
As I well recall, for thus tis told;
And the book I have bears witness.
All made a path for his progress,
As he strode, there, about the hall.
His wicked tongue twas, above all,
They feared, and so they all made way.
Not wise those folk, I would say,
Who fear not jibes, grave or in jest,
With malice openly expressed.
Those who stood about the hall,
So feared his taunts, one and all
Avoided any speech with him.
And now he chose to stir a limb,
Go to where Arthur sat, and say:
‘If you wish, fair Sire, you may
Dine now, or whene’er you please.’
‘Kay,’ said the king, ‘leave me in peace.
By these eyes set in my head,
I’d not eat at so grand a feast, I said,
Before the full court, in plenary,
Until some fresh news came to me.’
While he spoke of what he sought,
Clamadeu, approached the court;
Both holding himself a prisoner,
And in the armour he must wear,
And said: ‘May God save and bless,
The finest king, as all do confess,
The most noble and most generous
Here now, on this earth, among us,
As witnessed by each and every one,
Knowing the great deeds he has done!’
So hear me now, fair Sire,’ said he.
‘And listen to the message, that he
Who conquered me, bade me bring;
Yet it pains me to say the thing,
Even though I dare admit no less.
Like it or not, I must confess
Myself your prisoner, by his command.
Yet if any here were to demand
If I know that knight’s true name,
I must say: I know not that same,
But this much can to you be said,
That all his armour is crimson red,
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And twas you that sent him, verily.’
‘Friend, then, so may God aid me,
Tell me, in truth,’ replied the king
If he is well, despite everything,
Healthy, sound in limb, and free.
‘Yes he is, and most certainly,’
Said Clamadeu, ‘fair Sire, I own
He’s the bravest knight I’ve known,
And proved the most skilful as well,
And he’s commanded me to tell
The maiden who smiled at him,
And was struck by Kay, on whim,
Landing a vile blow on her face,
That he’ll avenge that disgrace,
If God will but grant his consent.’
When the Fool heard his intent,
He leapt for joy, and cried aloud:
‘May God bless me, Sire, I vowed
She’d have payment for that blow,
Twill prove no lie, I told you so,
For Kay will bear a broken arm,
Against that he’ll find no charm,
Twixt neck and shoulder, I fear.’
Kay, who his prophecy did hear,
Took it all with a pinch of salt;
And that he mounted no assault
On the Fool, showed no cowardice;
But shame, and the king, did this.
For the king now shook his head,
‘Ah, Kay, it grieves me much!’ he said,
That the lad’s not here, with me.
That tongue of yours and its folly
Banished him, to my great regret.’
LINES 2880-2969 THE YOUTH SETS OUT TO RETURN TO HIS MOTHER
TO the castle, and so claim it ever,
Assuredly, and, moreover, he said,
He’d do the same if she were dead.
The journey was his main concern,
Though he’d promised he’d return,
His friend he was bent on leaving
She anguished, now, and grieving,
And all the other folk cast down.
When he issued from the town
So great was the sad procession,
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Twas like the Day of Ascension.
Forth all the monks had poured,
As if twas the day of our Lord;
With them the silk cope prevailed;
And all the nuns, who were veiled.
Each man and woman cried: ‘Lord,
‘You, that the exiled have restored,
Returned us to our dwelling-place,
It is no wonder you see each face
Wet with tears, to see you leave.
So deeply now do we all grieve,
No deeper could our sorrow be.
But he replied: ‘Weep not for me;
Naught here should make you cry.
For think you not tis well that
I Go seek my mother as I should,
Whom I left there in the wild wood,
The one they call the Forest Waste?
Whether she lives or not, in haste
Shall I return, nor fail in aught.
If she lives, she shall be brought
To you and she shall take the veil,
Or, if she be dead, I shall prevail
On you to pray that she’ll reside In
Abraham’s bosom, there abide;
And so each year mark her death-day.
Good monks, and pious ladies, say
What is there to grieve you here?
I shall enrich you, have no fear,
If God so wills it that I return.’
Then the monks and nuns did turn
To their sanctuaries, and the rest
Departed, while, with lance in rest,
Armed, as he came, he went his way.
LINES 2970-3068 THE CASTLE OF THE FISHER KING
AND on he journeyed all that day;
Yet encountered nothing human,
Neither Christian man nor woman,
Who might point him on his road;
Nor ceased to pray, as on he rode,
To the Glorious King, his Father,
That He’d lead him to his mother.
And he continued, praying still,
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Until, descending from a hill,
He saw a river there below;
Swift and deep the current’s flow.
He gazed at it, but saw no ford.
‘Ah! Dear God, Almighty Lord,
Could I but reach the other side,
If she’s alive and well,’ he cried,

‘My house is in the neighbourhood, Between the water and the wood’
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‘Then, indeed, I’d find my mother.’
So he rode on, along the river,
Until a cliff he neared apace;
There the water touched its face
Such that he could ne’er pass by.
And then a small boat met his eye,
Floating swiftly down the stream.
And, therein, two men sat, abeam.
While one man steered, by design,
The other fished with rod and line.
He stopped to wait, for he thought
That, as they flew on, they ought
To pass him closely, by and by;
Yet they stopped, as they flew by.
Then he spied the anchor gleam,
And they anchored in mid-stream.
And he who with line and hook,
Was seen to fish, the bait he took,
And then attached a little fellow,
Scarcely larger than a minnow,
To his hook. Not knowing where
To cross, he greeted then the pair,
Called aloud, and asked of them:
‘Can you advise me, gentlemen;
Is there a bridge to the other side?’
And he who fished, he then replied:
‘I’faith, dear brother, there is none,
And then, for twenty miles, not one
Vessel, I do believe, afloat
Larger than is this, our boat,
And this will only carry five.
On horseback none pass alive;
There’s no ferry, bridge or ford.’
‘Tell me then, by God our Lord,
Where I may find a place to stay.’
And he replied: ‘You’ll need, I’d say,
That and more, if I judge aright;
Tis I will lodge you for the night.
Ride up through that gorge ahead,
That cuts through the rock,’ he said,
‘And at the head, there, of the dale,
Below you, you will see a vale;
My house is in the neighbourhood,
Between the water and the wood.’
So the youth rode, nor did he stop,
Yet when he came to the very top
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He could see naught but earth and sky.
‘Did I come here for this, say I?
God bring shame and foul disgrace
On him who sent me to this place!
Tis all a jest, twas all deceit.
I’d find a house there at my feet,
He said, if I but climbed to see;
A fine guide he turned out to be!
Good sir, you who told me this,
You indeed did me ill service,
If you misled me out of spite.’
Then, of a tower he caught sight;
Which in the valley, there, did root;
None finer this side of Beirut,
Nor better sited, would you find.
Square, and of brownstone mined,
Two smaller turrets flanked its sides.
And a hall fronted it, besides,
And lodgings lay before the hall.
The youth rode down towards it all,
Saying now, he’d served him well
Who’d sent him to that hidden dell.
And then towards the gate he wound,
Before the gate, a drawbridge found,
And it was lowered so any might
Ride over it; as did the knight;
And squires now ran to greet him,
Two came and helped disarm him;
A third then led his mount away,
To feed his horse on oats and hay;
A fourth brought him a mantle too,
Of scarlet cloth, all fresh and new;
Then to his lodgings led the knight
Who found his rooms a finer sight
Than any this side of Limoges,
Rooms fine enough to house the Doge.
LINES 3069-3152 THE FISHER KING GIFTS THE YOUTHA SWORD
THE youth was in his lodgings till
The lord of the castle spoke his will,
And two squires came then to escort
Him to the hall, and thus the court.
He found the hall was square inside,
For it was long as it was wide.
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Amidst the hall, upon a bed,
Sat a lord, grey-haired his head,
And upon that head was set
A fine mulberry-black chaplet,
And the cap was made of sable,
Trimmed with the cloth, of purple,
From which his robe too was made.
Propped on an elbow there he lay;
And before him a fire was alight,
Of dry logs, and it burned bright,
Four pillars there, surrounding it.
And four hundred men could sit
Around that one enormous fire,
Each as warm as he might desire.
Those pillars were good and strong,
Supporting the hood above, of bronze,
The chimney-hood both tall and wide.
When the squires at the youth’s side
Came before their lord, he stirred,
Greeting the young knight with a word:
‘Friend, be you not displeased if
I Cannot stand to greet you, for I
Am unable to do so with ease.’
‘By God, say naught, sire, if you please,
Of that; I mind not,’ said the boy,
‘If God yet grants me health and joy.’
The lord, such was his grievous pain,
Raised himself high on his bed again,
As best he could and: ‘Friend,’ he said,
‘Be not dismayed, draw near the bed.
If you sat beside me, here, I should
View it favourably, an if you would.’
He sat near; then the lord did say:
‘Now, friend, whence come you today?
‘Sire, said the youth, this morn
I came From Beaurepaire; such is its name.’
‘God save me,’ said the nobleman,
Twas a long journey for any man
The journey you have made this day.
You must have started on your way
Ere the watch had called the dawn.’
‘Twas, rather, the first hour of morn,
I do assure you,’ said the lad.
While they this conversation had,
A squire entered through the door;
Slung from his neck, a sword he bore,
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From a rich sword-belt it did hang;
He handed it to the nobleman,
Who drew it half-way from its sheath,
So he might see above, beneath,
Where twas made, for there twas writ,
By the maker when he fashioned it,
And that it was of such fine steel
It would not break he did reveal,
Except in one perilous event,
Only known to him who blent
The metals and had forged the sword.
The squire said: ‘The maid, my lord,
Your niece, who is so good and fair,
Sends you this gift, and I declare
You’ll not find one of such strength
For its given breadth and length.
Give the sword to whom you choose,
She’ll be pleased if he shall use
It well, whom you do so reward,
For the one who forged the sword
Made but three, and now he dies;
He can forge no more, but lies
On his deathbed, this is his last.’
At once the lord the weapon passed
To the stranger, on him bestowed
The belt, the sheath, and its load,
For they formed a treasure, all told.
The pommel of the sword was gold,
Arabian or Greek the finish;
The gold-embroidered sheath from
Venice. This gift, and all so richly made,
The lord to the youth displayed,
And said: ‘The sword that you see,
Yours was it destined thus to be,
May it aid you, now and alway;
Take it, and unsheathe it, pray.’
LINES 3153-3344 THE YOUTH HAS SIGHT OF THE GRAIL
HE thanked him, girding it on aright
Such that the belt was not too tight,
Then drew forth the naked blade,
And, gazing at it a little, then laid
It back in the scabbard once more.
He gazed at the sword, well he saw
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It seemed at his side, as in his fist,
And looked as if it would assist
Him, at need, and most valiantly.
Behind him the squires he did see
Beside the brightly burning fire,
And so he turned towards the squire
Who kept his arms and commanded
He guard the sword, as he demanded.
Then he sat again, beside the lord.
Who him great honour did afford.
And the light there was as bright
As ever did shine the candlelight,
On a guest, in any house whatever.
They spoke of this and that together;
And from a room there came a squire,
And he passed by, between the fire
And bed, where sat the lord and knight,
And bore a lance of purest white
Holding it by the lance’s centre,
And all those there saw him enter,
The white lance, its gleaming wood,
And from the tip the drop of blood
That issued forth, and from its end
Did to the squire’s hand descend;
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Drop on drop, of pure vermilion.
The youth, who had but come upon
The place he was that very night,
Refrained from questioning outright
How this wonder had come about,
For he recalled, nor did he doubt,
The ruling Gournemant had taught,
That as a full-fledged knight he ought
To keep from speaking overmuch;
For ready questioning, as such,
Led swiftly in an ill direction.
So the youth asked no question.
Two more squires then appeared,
Candlestick in hand drew near.
Of gold, and inlaid with niello,
Were the candlesticks and, lo,
The squires they were passing fair;
And every candlestick borne there,
Ten lighted candles thus displayed.
And they were followed by a maid,
Fair, neat, and dressed with elegance,
Who bore a grail in her two hands;
And as she entered, on their tail,
And bearing in her hands the grail,
So great a brightness shone around,
And cast its light, the watchers found
The candlelight grow dim as, far
Off, dims the brightness of a star,
When the sun rises, or the moon.
After her, there followed soon
A maid who bore a silver plate.
The grail, which went ahead in state,
Was of pure gold, set with gems,
Such precious stones as diadems
Display, the richest to be found,
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Beneath the sea, or underground;
Doubtless of much greater worth
Than all the other stones on earth,
The gems that from the grail shone.
From one room to another gone,
In the same manner as the lance,
Before their eyes all did advance.
And the youth, he saw them pass,
But of the grail, dared not, alas,
Ask: whom, with it, one served?
For, in his heart, he now observed
Ever, his wise teacher’s warning.
I fear that woe, to him, twill bring;
For I’ve oft heard it said, that we
At once, may yet too silent be,
As, with this tongue of ours, too free;
If good it bring us, or ill we see,
I ask not, nor did he enquire.
The lord did then command a squire
To see they had napkins and water,
And those his request did further,
Who were accustomed to the task.
They of the lord and youth did ask,
Then in warm water laved their hands,
And next two squires, upon command,
Brought forth a table of ivory,
Which, or so relates the story,
Out of a single piece was made.
Before their lord twas displayed
Then they showed it to the lad;
Then two other squires, who had
Followed them, the trestles brought
Which acquired, when they were wrought,
The property that they would never
Perish, but would last forever.
For they were made of ebony,
Which has the property, you see,
That it will never rot or burn,
But those two things will ever spurn.
The table on that pair they set,
Nor did the tablecloth forget.
Of the cloth what shall I state?
No pope, cardinal, or legate,
Has dined with a whiter one.
The first course was venison,
A whole haunch, peppered, roasted;
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And clear wine the table boasted,
In golden cups, a pleasant one.
A squire served the venison,
Carving it on the silver platter,
Into slices, and then the latter
Placing on whole rounds of bread.
Meanwhile the grail, as they fed,
Passed before the youth again,
And, of the grail, he did refrain
From asking: whom, with it, one served?
Thus he the warning still observed,
Which the lord had gently given
Against too much speech, unbidden,
One he remembered, in his heart.
Yet he proved too reticent by far.
At every course that was served
The grail’s passage he observed,
In open view, and yet, reserved,
He knew not whom, with it, one served.
And yet, indeed, he wished to know,
And he would seek the truth, or so
He thought, lest he himself do wrong,
From some squire there, ere long;
Yet till the morning he would wait
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When he took leave, at the gate,
Of the lord and all his company;
And set the matter, quietly,
Aside, while they drank and ate.
Well-filled indeed was his plate,
Nor was the wine scarce at table;
Rather all proved delectable.
The dinner was both fair and fine.
Such a meal, such food and wine,
As king, and count, and emperor
Must eat, that night was served before
The lord and the knight, his guest.
Before they went to take their rest,
They sat there, and talked together,
While the squires, after the dinner,
Prepared the beds, served them fruit
And spices, the rarest kinds, to boot;
For pomegranates, figs, and dates,
Cloves, and nutmeg, graced the plates;
Herbs mixed with honey, before bed,
And Alexandrian gingerbread.
And spiced wine they drank; piment,
Without sweet honey or pepper blent;
Clear syrup; and mulberry liqueur.
The youth marvelled, more and more,
At things he knew not, without end;
Until the lord addressed him: ‘Friend,
Tis time to retire now, for the night;
I go, but trouble not, sir knight,
I must lie down in my chamber,
Yet you may, all at your leisure,
Sleep in this room here, outside;
And the being-carried I must abide,
For, over my body, I’ve no power.’
Four servants issued, at that hour,
From a chamber and, as they met,
Each seized hold of the coverlet
By a corner, twas spread alway
Upon the bed where the lord lay;
Thus they bore him to his place.
Other servants, with good grace,
Aided the youth, and they indeed
Did minister to his every need.
They undressed him, when he chose,
Divested him of his shirt and hose,
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And in white linen sheets he slept.
And till the morn his bed he kept,
Though the household woke at dawn;
All had risen to greet the morn.
LINES 3345-3409 THE YOUTH LEAVES WITH HIS QUESTIONS UNASKED
HE looked about him everywhere,
Yet, upon finding no one there,
Was forced to rise from bed alone.
And so, however he might moan,
Seeing he must, he rose from bed,
Having no choice when all was said,
And dressed alone, put on his shoes,
Took his armour, they did choose
To leave by the dais for him to find,
And armed himself again. Yet, mind,
Of what he’d brought he was bereft,
He donned the armour they had left.
When he had adorned his members,
He went out, toward those chambers,
He’d seen all oped the night before,
But closed he found was every door,
And so his wandering was in vain.
He shouted then he called again;
None opened there, or spoke a word.
When he’d ceased to call, unheard,
He went to the doorway of the hall,
Found it open, so, armour and all,
He thus descended the castle stair,
And found his horse, saddled, there,
And saw his shield, and his lance
Against the wall, and did advance,
And, mounting, looked on every side,
But not a soul did there abide,
Ne’er a single squire did he see.
He approached the gate, silently,
And there he found the drawbridge down,
Which the good people of the town
Had left thus lowered, I suppose,
So that, at any time he chose,
He could leave without delay.
He thought all the squires away
In the forest, all gone that day
By the bridge, to check their nets.
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He cared not to wait, and yet,
Said to himself that he must go
To ask them if they might know
Of the lance that thus did bleed,
If they could tell of it, indeed,
And, of the grail, where it was borne.
So he rode on to greet the morn;
Yet before the bridge he’d cleared
His horses’ front hooves appeared
To rise, and rise, till in the air
His horse leapt, and leapt full fair,
And had the horse not leapt so well
Both had fallen, yet neither fell,
Neither the steed nor he who rode.
And he looked back along the road,
Wondering how this was, amazed
To see the drawbridge had been raised,
And called aloud, yet none replied:
‘You who raised the bridge’ he cried
‘Come you now, and speak with me!
Where are you that no eye can see?
Show yourself, grant me a view,
For there’s a thing I’d ask of you
The answer to it I would know.’
But all his words were wasted so,
For none there replied, nor would.
LINES 3410-3519 THE MAID SPEAKS OF THE FISHER KING AND THE GRAIL
SO he rode on towards the wood,
And entered on a path, and found
Horses’ hooves had marked the ground,
Where riders had passed that way.
‘This path,’ he said ‘they took this day,
Those squires whom I came to find.’
So through the woods he did wind,
While the hoof-prints he could see,
Till a maid, beneath a fine oak-tree,
He chanced upon, and she did moan,
And weep and wail there, and groan,
Like to some poor wretch in sorrow:
‘Alas,’ cried she, ‘ill was the morrow,
And ill was that day when I was born,
That destined me to a life forlorn!
Nothing worse could come to me!
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Would to God my love, that I see,
And hold here in my arms, dead,
He’d preserved from death instead.
His death makes me to weep and pine.
Would that he lived, and death was mine!
Why take his soul, yet mine remains?
What is life worth, with all its pains,
When all that I loved here lies dead?
Without him I care naught, instead,
For this my life, or this my body.
Death, now snatch my soul from me,
To be a handmaid that would fain
Accompany his, if he so deign.’
Tears from her eyes she expelled,
For a knight whose corpse she held,
Whose head had been severed clean.
The youth, her sorrow having seen,
Halted not till he was before her,
Then he stopped and saluted her,
And she him with her head bowed;
Yet did not cease to weep aloud.
And the youth said: ‘Who did harm
To the knight who lies in your arms,
Demoiselle? Sire, twas a knight,’
Said the maid, ‘on this very morn.
Yet I marvel; you might rise at dawn,
God save me and my witness be
To this wonder that here I see,
And thirty-five leagues straight
Ride the way you came of late,
Before you ere might come upon
Lodgings, honest, clean, that one
Might find good; and yet your steed
Has gleaming flanks, as if indeed,
He’d been groomed at some inn,
And fed on oats and hay within,
Washed and brushed, for his coat
Could not be glossier, his throat,
His neck, nor he look better fed.
And you too, risen from some bed,
Or so it seems to me, fair knight,
Where you found rest and ease last night.’
‘I’faith, fair lady, and to my mind,
The best I might I there did find,
And if I show it tis only right.
If any were to shout outright
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Now, from here, where we are,
They’d hear it there, tis not far,
There, where I did pass the night.
You cannot truly have had sight
Of all this land, nor traversed all.
I had lodgings, I thus recall,
That are the finest I have known.’
‘Ah, fair sire, then do you own
That you did find such fine lodging,
At the castle of the Fisher King?’
‘Maid, by the Saviour, I know not
If he’s king, fisherman, or what,
But he’s most wise and courteous.
I can but say, last eve it was
Two men I saw, and in one boat,
Which gently down the stream did float.
One man chose the course it took,
The other fished, with line and hook,
He spoke of his house, where I might
Find lodgings, as I did, last night.’
And the maiden said: ‘Fair sire,
He is a king, for I am no liar,
But in a battle he was maimed,
Wounded sorely, and so lamed
That naught is to be done at all.
The wound that did him befall?
A javelin pierced both his thighs,
And the pain doth him chastise,
Such that he cannot mount a horse,
Yet when he would have recourse
To sport or pleasure, in a boat
He is placed, and then, afloat,
Fish to his hook he doth bring;
Thus he’s called the Fisher King,
And that pleasure is his delight;
For there is naught else, sir knight,
That he may suffer or endure.
He cannot hunt now as before,
But huntsmen, wild-fowlers too,
Falconers, archers, not a few,
He has, to scour his realm for game.
So he is pleased, though he is lame,
To remain there in his retreat.
For in all the world, there’s no seat
So benefits him, and nowhere
Suits him as well, so tis there
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Was built his house fit for a king.’
LINES 3520-3639 SHE QUESTIONS THE YOUTH, WHOSE TRUE NAME IS
PERCEVAL
‘I’FAITH, there’s truth in everything,’
Replied the youth, ‘that you do say.
I saw such wonders, yesterday;
As I stood at a distance there,
When to his hall I did repair,
He told me I should draw near,
And sit by him and, lest it appear
Twas from pride he failed to rise
And greet me, I should realise
He could not do so, and, at that,
Seeing he lacked the power, I sat.’
‘Surely, he did you great honour,
To seat you there in that manner!
And when you were seated there,
Say if you saw, and were aware
Of the lance, from which blood drains,
Though it has neither flesh nor veins?’
‘Did I see? Yes, i’faith, did I.’
‘And then, fair sire, did you ask why
It bled.’ ‘No, I asked naught at all.’
‘God save me then, whate’er befall,
You worked ill, that you did so fail.
Now tell me, did you see the grail?
‘Yes, indeed.’ ‘And who held it near?’
‘A maid.’ ‘From whence did she appear?’
‘From a room she came; she did go
Into another, and passed me so.’
‘And the grail, did any go before?
‘Yes.’ ‘And who?’ ‘Two squires, no more.’
‘In their hands, what were they holding?’
Candlesticks, full of candles glowing.’
‘And behind the grail, what came after?
‘A maid.’ ‘And what held she before her?’
‘She held a little silver plate.’
‘And did you not ask, or soon or late,
Where it was they were going to?’
‘Naught from my lips did so issue.’
‘So much the worse; and God defend
Me, and have you a name, my friend?’
And he, who knew not his true name,
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Divined it, saying from Wales he came,
And Perceval the Welshman was he,
Not knowing if he spoke truthfully;
Yet spoke true, though he knew it not.
And the maiden then, on hearing what
He’d said, rose up, from him who’d died,
And, as if in anger, she replied:
‘Your name is changed.’ ‘How?’ said he.
‘Now Perceval the Wretched be!
Ah, Perceval, the unfortunate,
What grave mischance has marred your fate;
That all you saw you failed to question!
For if you had but sought direction,
You’d have healed the crippled king,
Renewed the use of both his limbs,
And he’d have trod his realm again.
And great good would we have gained!
But now, you must know, ill will fall
On you, and on others cast its pall.
For your sin against your mother,
It ensues, and against no other,
For through you she died of grief.
I know you better, tis my belief,
Than you do me, for you know not
That I too am of your line begot;
For your mother’s house, that same,
Raised both; I, your cousin germain.
I grieve no less that you did fail
To seek to learn about the grail,
What is done with it, where tis borne,
Than for your mother I do mourn,
Nor, indeed, for this knight here
Whom I loved and held most dear,
And most for this, that he called me
His own dear friend, and guided me
As should a frank and loyal knight.’
‘Ah, cousin, if you speak aright,’
Said Perceval, ‘and all this is so,
Then tell me how it is you know.’
‘I know she’s dead,’ the maid replied,
‘As truly as those men who sighed
And placed her body in the ground.’
‘May God, for his goodness renowned,
Have mercy on her soul,’ said he.
‘An ill tale have you told to me.
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And since she is beneath the earth,
What then is further effort worth?
For I was journeying for naught
Except to see her whom I sought.
Now I must choose another road.
But if with me you now would go
I am most willing; he, who here
Lies dead, can aid you not, I fear;
The living to the living,’ he said,
‘And likewise, the dead to the dead!
Let us go, you and I, together.
For tis folly and no other,
It seems to me, that you, alone,
Should guard the dead, and make moan.
Let us go seek him who did slay
Your love and if, upon the way,
I meet with him, I pledge,’ said he,
‘I’ll conquer him, or he’ll slay me.’
And she who could not supress
Her grief and her heart’s distress,
Replied: ‘Sire, there is no way
That I can go with you this day,
Nor leave him ere he is interred.
If you trust in me then, in a word,
Go you that way, the paved road,
For that way too the fell knight rode,
That proud knight who, so cruelly,
Has taken my sweet love from me.
And yet I don’t say that because
I’d have yourself take that course
God help me, and pursue him still;
Though I do wish him every ill,
As if twere my own self he’d slain.
LINES 3640-3676 THE MAID SPEAKS OF PERCEVAL’S SWORD
BUT the sword, how did you gain
That weapon, hung at your left side,
That ne’er drew blood, nor man defied,
Nor e’er was drawn in time of need?
I know where it was forged, indeed
I know the hand that forged it too.
Take care, and trust it not, for you
That blade will utterly betray;
Amidst the battle, on that day,
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Suddenly, twill break to pieces.’
‘My cousin, one of the fair nieces
Of my kind host, sent it last eve
To him, and he gave it to me.
I thought it a fine gift, but nay,
Now it fills me with dismay
If all that you have said is true.
Tell me if you know, say you,
If this blade should ever break,
Could any smith the sword remake?’
‘Yes, but great pains must he take.
Who knows the road to the lake
That lies beyond Cotouatre,
He might have the blade, thereafter,
Re-forged, and tempered, and made so.
If you should venture thus to go,
Then seek for none but Trebuchet,
The smith who forged it, on a day;
He made, and could remake it true,
As never another smith could do,
That you might meet with anywhere.
That no other so attempt, have care;
They’ll not succeed, tis my belief.’
‘Indeed, it would bring me grief,’
Said Perceval, ‘were it to break.’
She watched, as he his way did take,
Not wishing from the dead to part,
For whom she grieved in her heart.
LINES 3677-3812 A DAMSEL IN DISTRESS
PERCEVAL sped on, like a hound
Hot on the trail, until he found
A palfrey, so bone-tired and thin,
Treading the path in front of him,
So thin and wretched a creature,
It seemed in the course of nature
To have fallen into evil hands,
Subject to one and all’s demands,
Ill-cared for, as if it had, indeed,
Been nothing but a hired steed,
Labouring in the hours of light,
And much neglected overnight.
Such it was the palfrey seemed.
It shivered so you might have deemed
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Half-frozen twas, the trembling horse,
Or feverish, and the mane, perforce,
Long vanished, ears drooping low;
Fit but to feed the dogs, although
The hounds and the mongrels would
Find only skin and bones, not blood,
Since only skin the bones did hide.
On its back, a saddle did reside,
On its head, a bridle did sag,
Such as were suited to the nag;
A maiden rode it, and made moan,
None more wretched ever known,
Yet she would have passed for fair
If she’d known better fortune there.
But she was then in such distress,
That not a palm’s breadth of her dress
Was whole, and then through the rips
Her breasts both displayed their tips.
With clumsy stitches here and there
The garment was sewn and patched;
Her skin too had been badly scratched,
By hail, and scorched by snow and frost.
Her hair hung loose, her veil was lost,
Thus, all exposed, appeared her face,
And it was marked by many a trace
Of tears that each had left its stain
As they fell, ceaselessly, like rain,
And trickled down to wet her breast
The garment in which she was dressed,
And all its cloth, down to her knees.
But sadder still than were all these
Was her heart, its weight of care.
As soon as Perceval saw all there,
He rode at full speed towards her,
While she sought to draw together
Her torn dress, to hide her better;
Though the holes seemed rather
Bent on growing, and moreover
As she sought each hole to cover,
Another hundred opened wide.
Pale and wretched thus, she sighed
And moaned, as Perceval drew near,
Bewailing, he could not but hear,
Her suffering, her loss of ease:
‘Lord,’ said she, ‘if it but please,
Let me not live in long duress!
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Long I’ve endured wretchedness,
Yet these, my ills, are undeserved!
Too ill a fate’s for me reserved!
Lord, you know that I have not
Merited all that seems my lot, so,
God, send me, if you know,
Someone who might ease my woe,
Or deliver me from him I blame,
Who makes me to live in shame.
He shows such small mercy to me,
That I shall not, alive, go free;
And yet he wills not I should die,
And I know not the reason why
He seeks my company this way,
Unless some pleasure now it may
Grant him, my shame and misery.
Yet if he knew, and knew truly,
That I’d, indeed, deserved it all,
Then his mercy on me should fall,
Now that I have paid so dearly,
If I had pleased him, yet clearly
He loves me not at all, when he
Forces me to live so harshly,
Following him, and he cares not.’
‘God save you, lady, from your lot!’
Cried Perceval, now at her side,
And hearing him, she thus replied,
Hiding herself, voice soft and low:
‘Fair sire, who doth greet me so,
May your heart’s desire be granted,
Though your greeting is unwanted.’
Perceval, who blushed with shame,
Responded to her words of blame:
‘Halt then, my lady, tell me why?
For, at no time, I think, have
I Seen you before, nor in any way
Done wrong to you ere this day.’
‘Yes, you have,’ she said, ‘for
I am so wretched, so gone awry,
That none should give me greeting.
I sweat with anguish on meeting
All who detain, or gaze at, me.’
‘I was not yet aware, most truly,’
Said Perceval, ‘of that mischance.
For I’d no intent, at this instance,
To cause you shame, nor this day
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Came so to do; I chanced this way.
Yet since I see you weeping there
In such wretchedness, poor and bare,
No joy will I have, in my heart
If you do not now, for your part,
Say what has caused you such pain
And sorrow, as you now sustain.’
‘Ah, fair sire, have mercy on me!
Be silent now, for you must flee
And leave me here alone, in peace.
You do wrong, for you must cease
To linger; flee, if you’d be wise.’
‘If so,’ said he, ‘I’d be apprised
Of what threat, or from what abuse,
I should flee, where none pursues?’
‘From the Proud Knight of the Wood,
Who asks naught, tis understood,
Except the melee and the fight,
Or encountering some knight,
And who if he finds you here
Must surely slay you, I fear.
He hates it if I rest at all,
And none departs intact withal,
Who lingers thus to talk with me,
Should he arrive in time; you see,
He takes from every man his head,
And he, before he strikes them dead,
Tells each man why, with cruelty, he worries and chastises me.’
LINES 3813-3899 THE PROUD KNIGHT OF THE WOOD
WHILE they talked, as any would,
The Proud Knight issued from the wood,
And came much like a lightning thrust
From thence, in clouds of sand and dust.
Crying: ‘You there, beside the maid,
Twas ill in truth when you waylaid
Her; know you that your end is come,
In that you made her halt, for some
Few steps, perchance, or only one.
Yet I’ll not slay you, ere I’m done
Telling you the reason why
For what crime, what misdeed
I make the maid endure such shame.
Listen, and you’ll hear the same.
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One day to the wood I was gone,
And behind, in my pavilion,
I’d left this maiden, whom
I loved more than all the stars above;
When, riding through the wood, there came
A Welshman; I know not his name,
Nor where he went to, after this,
But ere he went he stole a kiss
From her, by force, or so she said;
And if she lied, what then, instead?
Once he’d kissed her; despite his will
Would he not, then, have had her still?
Yes, indeed, none would believe
That he could simply kiss and leave,
Since one thing leads to another.
He who kisses and does no other,
When they are one on one, alone,
The choice is his, if all be known.
A woman who doth not protest
At the kiss, soon grants the rest,
Tis what she doth herself intend,
And though herself she doth defend
Tis known to all, without a doubt,
A woman would win every bout
Except that one melee of note
Where she grabs him by the throat,
Scratches, bites, and seeks to kill,
For she would be vanquished still,
Though she defends and doth delay.
Too cowardly to yield the day,
She wishes force to take its place,
Though he ingratitude will face.
And so I think he lay with her.
And took my ring, as I discover,
Which she wore upon her finger.
His taking it has fuelled my anger.
But ere he did he drank my wine,
And ate of three good pasties, mine;
The three were being kept for me.
So now a fine reward has she,
This lass of mine, as all can see.
Let them pay who yield to folly,
So they’ll not care to sin again.
I was full mad with anger then,
When of the truth I had sight.
Furious, what I did was right:
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Her palfrey would not be fed
On oats, nor groomed, I said,
Nor be re-shod; and what she wore,
The cloak and tunic from before,
She should wear, until that hour
When I’d have him in my power
Who’d forced her, until he’d bled
In battle, and I’d won his head.’
When Perceval had heard him out
He replied, turn and turn about:
‘Friend, know this truth, for one,
She has more than penance done,
For I am the man who kissed her,
By force, and so much grieved her,
And from her finger took the ring
But did, and had, no other thing;
Though I did eat, I must confess,
One pasty and a half, no less,
And drank as much wine as I would,
Yet wisely, not all that I could.’
‘Upon my life, the knight replied,
‘The whole thing has me stupefied,
Tis a fine meal now that you serve!
Death you, assuredly, deserve,
If your confession is but true.’
‘My death is not so near; be you’
Said Perceval, ‘assured of that!’
LINES 3900-3976 THE PROUD KNIGHT, DEFEATED, IS SENT TO ARTHUR’S
COURT
AND having dealt, thus, tit for tat,
Without more words, each spurred his steed
At the foe, so furiously indeed
They made splinters of their lances,
To the earth made their advances,
As from their saddles they were thrown.
But both leapt to their feet, I own,
And trusted to the naked blade,
And mighty blows each other paid.
The battle was both long and hard.
Of that no more, so says the bard,
To yield it time were time wasted,
Except to say that both men tasted
Enough of it, for the Proud Knight
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To cry mercy, and, as was right,
Perceval, who had ne’er forgot
The lord who’d advised him not
To slay any knight who’d lost
And mercy sought, at any cost,
Declared: ‘No mercy yet is due
To you sir knight, I’faith, till you
Show some mercy to your friend,
For she has not, you may depend
Upon it, deserved the sorry ill,
That you make her suffer still.’
As she was the apple of his eye,
‘Fair sire, I will,’ was his reply,
‘I’ll make amends as you advise.
There is no task you can devise
That I’m unwilling to perform;
My heart is sad at all the storm
Of grief and woe I’ve made her bear.’
‘Go to your nearest dwelling, where
The maid can bathe herself and rest,
And be your manners of the best,
Till she is fully healed, and well;
Then, dressed in her best apparel,
Let her be led to Arthur’s court,
Greet the king for me; and sport
The same armour you now wear,
And go seek out his mercy there.
If he demands whence you come,
Say tis from the same lad whom
He made a knight, armed in red,
Thanks to the wise and prudent head
Of my Lord Kay the Seneschal.
And there repeat to one and all,
The penance that your maid did bear;
Go tell the king, the courtiers there,
Your tale, the queen, and every maid
Of whom she leads a fine brigade.
And I prize one, fair and lovely,
Who was, because she smiled at me,
Dealt by Sir Kay a vicious blow
That nigh on stunned the maiden so.
Seek her out, such is my command,
And tell her, she will understand,
That I’ll not enter, not for aught,
The hallows of King Arthur’s court,
Until I have avenged that blow;
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Which she’ll be overjoyed to know.’
And he declared that he would go,
Most willingly, and tell her so.
His words he’d faithfully convey,
And do so without more delay
Than was needed for them to rest,
His maid be well, and be dressed,
And they equipped with all required;
And, he declared, he much desired
That Perceval lodge there, and rest,
To treat his wounds, twould be best,
Until his cuts and bruises healed.
‘Go, may fate good fortune yield,’
Said Perceval, ‘keep her in mind;
For other lodgings I shall find.’
LINES 3977-4053 THE PROUD KNIGHT TELLS HIS TALE AT COURT
THEIR talk thus ended for the day,
Both the knights brooked no delay,
And left, as swiftly as they might.
The one who’d lost, that very night,
Had his lover bathed, and dressed
And with such care was she blessed
To her full beauty she returned.
Then to the journey there they turned,
And to Carlion took their road,
Where King Arthur had his abode,
And he held a feast now, privily,
For he’d gathered there but three
Thousand worthy knights of note,
To them his presence did devote.
The knight entered Arthur’s court,
With his lover whom he’d brought,
And rendered himself his prisoner,
Before him did this speech deliver:
‘I’m here as your prisoner, sire,
To be dealt with as you desire,
Which is reasonable and right,
So commanded by that knight
Who crimson armour asked of you,
And then fought, and won it too.’
On hearing this, King Arthur knew
The matter he alluded to:
‘Remove your armour now, fair sire,
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May he who sends you thus to me
Find fortune, and right joyous be.
Be welcome, for we hold you dear,
And you shall be most honoured here.’
‘Sire, one thing more he asked of me,
And this much I would ask of thee,
Ere I disarm, that the queen be here,
And her ladies, that they might hear
The substance of this further thing
This message I was asked to bring,
Which requires the presence though,
Of the maid who was dealt a blow
For a smile she gave, on a time,
And twas, that smile, her only crime.’
Here the Proud Knight’s speech ended.
The king hearing the thing depended
On the queen’s presence, sent for her;
She came and all her maids, together,
They hand in hand, and two by two,
So they might hear the message too.
When the queen was seated beside
Her lord, King Arthur, the knight cried:
‘Lady, his greetings one doth send,
One upon whom you may depend,
Who is a knight I prize, for he
By force of arms defeated me.
Of him I know no more to tell
But that he sends this maid as well,
To you, this friend I have beside me.’
‘I thank him then, my friend’ said she.
And then the knight retold that same
Tale of cruelty and shame,
You have heard, how for so long
She’d felt the weight of his wrong.
And hiding naught, but with a sigh,
He yielded all, and the reason why.
After his speech, they pointed out
The maid whom Kay had dealt a clout,
And the knight said: ‘He who sent
Me here, lass, said that his intent
Was that I greet you now from him,
Nor loose the boots from my limbs,
Until I’ve said that not for aught
Will he enter King Arthur’s court,
So help him God, till he’s repaid
The blow, the shame upon you laid,
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That you, for him, were forced to bear.’
LINES 4054-4123 KING ARTHUR DETERMINES TO FIND THE YOUTH
AND then the fool leapt in the air,
At all he’d heard, and he did cry:
‘God bless me, Lord Kay, say I,
An you will pay the price, truly,
And it will be soon, most surely.’
After the fool, then spoke the king:
‘Ah, Kay, twas a discourteous thing
You did when you mocked the youth!
It was your mockery, in truth,
That drove him from me, forever.’
And then the knight, his prisoner,
The king made to sit before him,
And, freeing the knight, had him
Stripped of armour, at his command.
And he who sat at his right hand,
My Lord Gawain, did now enquire:
‘In God’s name, then who is he, sire,
Who has conquered, by arms alone,
As good a knight as e’er was known?
Through all the Isles in the sea,
I’ve never yet had named to me
Nor e’er seen a knight or known,
A peer to this knight here,
I own, In feats of arms or chivalry.’
‘His name it is unknown to me,
Dear nephew, replied the king.’
‘I saw him, yet asked not a thing
Of him, nor his name, I confess,
For he of me did make request
To dub him, on the spot, a knight,
I thought him noble, at first sight,
And said, thus: “Brother, willingly;
Do you dismount, and instantly,
Until here we may have brought
Gilded arms such as you sought.”
And he replied that he would not
Tread the ground, until he’d got
The crimson arms he coveted.
He’d have no other arms, he said,
His words stunning us outright,
But those sported by that knight
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Who stole the golden cup from us.
Then Kay, who was discourteous,
And is, and will be so alway,
Who never good doth seek or say,
Cried: ‘Brother the king grants you
That armour, you may take it too!’
The lad who thought he meant it
Chased the knight and, in a minute,
Killed him with a javelin throw.
Though if you ask I do not know
How the combat thus began,
But the Knight in Vermilion
From the wood of Quinqueroi,
I know not why, struck the boy,
With his lance, all in his pride.
And thus, all proudly, he died,
Struck by the javelin, in the eye,
And, to the lad, arms did supply.
He’s served me so well, since then,
By Saint David, to whom the men
And the women of Wales do pray,
I’ll not abide more than a day
Or sleep two nights together
In the selfsame hall or chamber,
Till I know he lives; on land or sea,
Rather, I’ll seek him endlessly.’
And when they heard the king so swear
They knew, all those who were there,
That, he would truly seek him so.
LINES 4124-4193 THE FALCON, THE WILD GOOSE, AND THE DROPS OF BLOOD
THEN you’d have seen them go
Fill the chests, and naught forget,
Not one sheet, pillow, or coverlet,
And burden the pack horses too,
And load the wagons, not a few;
So many the tents and canopies,
A well-lettered clerk might seize
His pen, and write all day, and yet
Not tally all, nor the sum be met
Of all they’d packed so rapidly.
Then the king departed swiftly,
From Carlion, and there behind
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Rode all his barons, nor, you’d find
Did one handmaiden still remain;
All followed in the queen’s train,
To show her power and majesty.
That night in the fields did he
Set up his camp, beside a wood.
And that night snow fell, to hood
The land with its chill canopy.
Perceval, that morn, rose early
As he was wont to do, a knight
Who always wished to alight
Upon chivalry and adventure;
And he chanced, at a venture,
On that field where the king’s tent
Was with snow and frost all blent.
But ere he came that tent before
A flock of wild geese he saw
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That had been dazzled by the snow.
He saw them and heard them, low
Above the ground, all flying
From a falcon that came crying
After them, at breakneck speed,
Till it spied one bird, indeed,
Separate from all the others,
Struck hard at the tail feathers,
Knocking the bird to the ground;
But proved too tardy, as it found,
Flew off, and failed to seize its prey.
Perceval swiftly made his way
To the place where he saw it fall.
The goose, wounded scarce at all,
Let fall, there, three drops of blood,
That dyed the snow, as if it could
Have been so tinted by nature.
So unharmed was the creature
That, when awhile it had lain
Where it was downed, it once again
Took to the air and flew away.
But Perceval say the disarray
Of the snow, where it had been,
And the blood still to be seen,
Where he leant upon his lance.
He well-nigh fell into a trance,
As it revealed the fresh colour
That graced the face of his lover,
For there he felt, in plain sight,
The crimson offset the white,
As these drops of blood had so
Dyed the whiteness of the snow;
And his mind as thus he gazed
Was with delight so fair amazed,
Dreaming twas the colour there
Of the face of his love so fair.
Perceval mused, and thus did eye
The blood all morn, till, by and by,
The king’s squires issued from the tent
And seeing him there, all intent
On his vision, thought him sleeping.
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LINES 4194-4247 SIR SAGRAMORE CHALLENGES THE YOUTH
THOUGH the king was still slumbering,
Where he lay, quietly, in his bed,
The squires encountered, instead
Before the king’s grand pavilion,
Where there was scarcely anyone,
Sir Sagramore, the Impetuous,
Or called such by the cautious.
‘Whence is it, you squires scurry?
Now, hide naught, why the hurry?’
‘Sire, over there we saw a knight
Sleeping on his horse, upright.’
‘And is he armed?’ ‘He is i’faith.’
‘Then I’ll go speak to him, i’faith,
And I shall bring him to the court.’
Sagramore then went and sought
The king’s bed, and woke the king.
‘Sire, there’s a knight slumbering
Outside,’ said he, ‘in the open field.’
The king his command did yield,
That Sagramore should swiftly go
Speak to the knight, plead, and so
Bring him to them, in due course.
So Sagramore called for his horse,
And said to bring his armour on,
And what he asked, that was done;
Thus he was soon armed indeed,
And, fully armed, spurred his steed,
And rode out, towards the knight:
‘Sire, now you must come, of right,
To the court.’ He spoke not a word,
The knight, as if he had not heard;
So Sagramore, he spoke again;
Silent the knight did still remain.
‘By Saint Peter,’ Sagramore cried,
‘You shall come, I’ll not be denied!
To sit here, and to plead with you,
That angers me; my words to you
Have proven thus but ill-employed!’
Then lance and pennant he deployed,
And on the field he took his stance,
And warned the knight he would advance
And strike him should he not beware.
Perceval looked towards him there,
And saw a fight was what he sought,
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And so, emerging from his thought,
The knights met violently together.
As they encountered one another,
Sagramore’s lance broke in two,
But Perceval’s followed through,
And struck the knight with such force
It sent him tumbling from his horse,
While the steed, its head held high,
Sped on, and from the field did fly,
At full gallop, towards the tents.
LINES 4248-4345 KAY CHALLENGES THE YOUTH AND HIS ARM IS BROKEN
THE barons, knowing what it meant
To see the empty saddle, muttered.
But Kay who scarcely ever uttered
A kind word, cried out, jeeringly,
To the king: ‘Fair Sire, now see,
How Sagramore returns to you;
The knight held by the bridle too,
He leads him here against his will!’
‘Kay,’ said the king, ‘you do ill
In sneering at true gentlemen.
Go you there, and do better then
Than Sir Sagramore, if you can.’
‘Sire,’ said Kay, ‘tis pleased I am
That you, sire, would have me go.
By force, whether he will or no,
I’ll bring him here, the very same,
And I shall make him tell his name.’
Then he armed himself, carefully,
And armed, and mounted, thus did he
Go towards the knight who gazed
On three drops of blood, so mazed,
He gave no thought to other things.
He heard not Kay’s loud bellowing
From afar: ‘Fellow, attend the king!
You will go there, or I shall bring
You, and you shall pay most dearly.’
Perceval, now he heard more clearly
Kay’s menaces, wheeled his mount,
And with steel spurs gave account
Of his intent; and the horse sped on,
So that the two knights met head on,
Each longing to display his skill;
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Each rode, as if he aimed to kill.
Kay struck as hard as he could,
But his lance broke like rotten wood,
While Perceval, gathering no moss,
Struck Kay above his shield boss,
Hurling him against a boulder,
So as to dislocate his shoulder,
And twixt it and the elbow there
Break the bone, and him impair,
Indeed it snapped like a dry stick;
Just as the Fool divined, full quick
What the Fool divined was done;
Proven true was his divination.
Kay fainted away in sore distress,
While his horse did flight address,
Galloping away towards his tent.
The Britons knew what it meant:
The horse, but not the Seneschal.
Squires ran, on the reins to haul,
And the knights and ladies stirred.
When of his fainting they all heard
They feared lest he might be dead.
The king was most discomforted,
And they were grieved one and all.
But on the three drops that did fall,
Perceval, propped upon his lance,
Returned to gaze, as if in trance,
The Seneschal was only wounded;
Now the king was greatly angered,
But the lords said: be not dismayed,
For Kay would heal, with the aid
Of a doctor who knew how to set
The collarbone in place, and let
The broken arm repair correctly.
And the king who cared dearly
For Kay, and loved him, at heart,
Sent a doctor, skilled in his art,
And three maidens, trained by him,
Who reset the collarbone for him,
And so strapped the broken arm
The bone would knit, without harm.
They carried Kay to the king’s tent,
And comforted him, on solace bent,
And said no sorrow should he feel,
For he’d be well, and swiftly heal.
My Lord Gawain said to the king:
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‘Sire, it is but a sorry thing,
God save me, as you well know,
For you yourself have told us so,
Always, and have judged aright,
For others to disturb a knight
As these two have, when deep in thought
Upon any matter; and for naught.
Whether they’ve done wrong or not,
I cannot say, but grief’s their lot,
And great mishap, most certainly.
The knight mayhap, it seems to me,
Was thinking on some loss of his,
Or his lover whom he doth miss,
He was so troubled, ill at ease.
But I will go and, if it please,
View the knight’s countenance
And if I find, when I advance,
That his thoughts now are bright,
I will then request the knight
Comes and attends upon you here.’
LINES 4346-4393 GAWAIN GOES TO SPEAK TO THE YOUTH
AT this, Kay angered did appear
And said: ‘Ah, my Lord Gawain
No doubt by his hand you’ll be fain
To take him, though ill he vows!
You’ll do well, if he so allows,
And thereby concedes the fight.
So you’ve taken many a knight.
When the man was good and tired,
And a swift abatement he desired,
Then of the king you asked leave
His prompt surrender to receive!
Gawain, rain curses on my head,
If you’re any man’s fool, instead
We should take lessons from you!
You know the art of speaking too,
In words both pleasant and polite.
Would you e’er say, to a knight,
Things haughty, irritating, vile?
Those we know we would revile
Who’d think it, or e’er thought so!
In a silken gown you could go
To conduct this whole affair,
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And never be obliged to bear
A sword now, or break a lance.
You only need seize your chance,
Get your tongue round a word or two,
Such as: “Fair sire, God save you,
And keep you alive and healthy,”
He’ll do your bidding instantly.
There is naught for you to learn,
Compliments are yours to turn,
You’ll stroke him as one strokes a cat,
And all will say: ‘In dire combat
My Lord Gawain fought manfully!’
‘Ah, Sir Kay, more courteously
You might speak to me,’ he said.
‘Will you vent your spleen on my head,
Treat me to your maliciousness?
Fair sweet friend, I will address
This matter, i’faith, and yet own
To no dislocated collarbone,
Or broken arm, as some today,
For, indeed, I like not such pay.’
‘Nephew, go now,’ said the king,
‘You’ve said many a courteous thing;
If you can do so, bring the knight
But go you armed, as if to fight,
For defenceless you shall not go.’
LINES 4394-4509 GAWAIN BRINGS PERCEVAL TO THE KING
GAWAIN was armed, and swiftly so,
Whom, for his every virtue, they
Praised and prized, and straight away
Mounted a strong and willing steed,
And rode to the knight, at full speed,
Who leaning there, upon his lance,
Proved neither weary in his stance
Nor of his thoughts, where every one
Pleased him still, although the sun
Had melted two of the blood stains
That blent with the snow their remains,
And now the third was vanishing,
So that though absorbed in musing
He was not quite so entranced.
And my Lord Gawain advanced
Towards him at an ambling pace,
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Nor threat nor anger in his face,
And said: ‘Sire, I’d have hailed you
Had I known your heart as I do
My own, and yet this I may say
I come to meet you here today
As a messenger of the king,
And, from him, a request I bring
That you will go and speak with him.’
‘Two have already come from him,
Said Perceval, ‘who thus disturbed
My pleasure, and would have curbed
My freedom, by leading me away;
For I was deep in thought, I say,
Thought that offered me delight,
And those two, who wished to blight
My liberty, sought not my good.
Three crimson drops of fresh blood
Lay there before me on the snow;
And twas illumined by their glow,
And, gazing there, it seemed to me
That in those colours I did see
The fresh hues of my lady’s face,
And would rest ever in that place.’
‘Indeed, sire’ said my Lord Gawain,
‘Such thoughts as these, I would maintain
Are far from base, but rare and sweet;
Brutes and fools those who compete
To draw your heart from such musing.
Yet I long to know this simple thing:
What you might wish, that being so;
For I would willingly have you go
See the king, should it not grieve you.’
‘First, tell me, sire, or e’er we do,
And tell me true,’ said Perceval
If Kay be there, the Seneschal?’
‘Yes, he is there, indeed tis true,
For he but now fought with you,
And that fight it did him harm,
For it has broken his right arm,
And put awry his collarbone.’
‘Then the maid’s avenged, I own,’
Cried Perceval, ‘whom Kay struck.’
These words of his, so uttered, took
Gawain aback; amazed, he cried:
‘God save me, for the king doth ride
In search of you, tis why he came.
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Sire, may I ask of you your name?’
‘Perceval am I; and you are, sire?’
‘Know then that I, tis your desire,
Was given, when baptised, the name
Of Gawain.’ ‘Gawain?’ ‘Yes, the same.’
Perceval joyed at what he heard,
And said: ‘Fair sire, many a word
Of you I’ve heard in many a place,
And I would have we two embrace
In friendship, such I’d ask of you,
If you but chose to seek it too.’
‘Indeed,’ replied my Lord Gawain,
‘An twould please me no less to gain
Such friendship than twould you, withal;
More, I believe.’ ‘Then,’ Perceval
Cried: ‘I’faith, I will go with you,
Willingly, tis right and proper too;
And greater esteem doth me attend
That I may call myself your friend.’
Then each the other did embrace,
And then they started to unlace
Each his helmet and his ventail,
And free his head from the mail.
They left the spot, in great delight,
And the squires who witnessed knight
Clasp knight together thus, in joy,
From a hillside, did their legs employ,
And ran at once to tell the king:
‘Sire, sire, Lord Gawain is coming,
I’faith, he brings the knight to you,’
They cried, ‘and they do show, those two,
The greatest joy in one another.’
There was not one who did discover
The news, and failed to leave the tent,
And rush to be there at that event.
And Kay said to his lord, the king:
‘Thus all the honour in this thing
Goes to your nephew, Sir Gawain;
Hard went the battle, that is plain,
And perilous twas, assuredly,
For he returns of hurt as free
As when he went, I perceive,
And not one blow did he receive,
And no one had of him a blow,
And not one word of challenge; lo
By him are all the honours won,
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And let all cry that he has done
What we two could ne’er achieve,
Though we showed there, I believe
All our prowess, and all our might!’
Thus Kay delivered, wrong or right,
His judgment there, as was his wont.
LINES 4510-4578 PERCEVAL MAKES HIMSELF KNOWN TO ALL
NOW Lord Gawain who did not want
To bring his new companion armed
Before the court, had him disarmed
By his own squires, within his tent,
And then his chamberlain was sent
To bring a robe from out his coffer
Which he to Perceval did offer.
When he was dressed, in finery,
Both cloak and tunic artfully
Sewn, and suiting him full well,
They went, hand in hand, to tell
The king, who was before his tent,
Of their meeting: ‘Sire, I present
To you,’ declared my Lord Gawain,
‘The very one, whom you would fain
Have met, most willingly, I trow,
This past fortnight, and I avow
Tis he of whom you often speak,
And whom you now go to seek.
I offer him to you, him I bring.’
‘My thanks to you,’ declared the king,
Fair nephew,’ and, so as to greet
Them both, he rose now to his feet.
And said: ‘Fair sire, be welcome here!
I’d have you say, that all might hear,
What name you’d have me call you by.’
‘I’faith, I shall hide naught, not I,’
Said Perceval,’ and thus comply:
Perceval the Welshman am I.’
‘Ah, Perceval, my dear sweet friend,
Since my court you’ll now attend,
I’ll not have you depart once more.
The thought of you has grieved me sore,
Since the first hour I saw you here,
Not knowing the fate, far or near,
For which God had destined you,
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Though it was divined, it is true,
As all the court knows now, by rule,
Both by the maiden and the fool,
Struck by Sir Kay the Seneschal.
And you have now confirmed it all,
All that they prophesied about;
Of that none harbours any doubt,
Who, since, of all your chivalry
Has heard the true tale told to me.’
The queen appeared, upon this word,
For she of the whole thing had heard,
Of this knight come from elsewhere;
And when Perceval saw here there,
And he was told that this was she,
And saw the maiden, from whom he
Had won a smile when gazing at her,
He advanced to the encounter,
And said: ‘God grant joy and honour
To the noblest, the fairest ever
Of all the ladies that might be,
As all must say who her do see,
And all who her have e’er espied.’
And thus the queen to him replied:
‘You are more than welcome here,
As a knight whom it would appear
Has proved of fair and high prowess!’
Then the maid greeted their guest,
She who’d once smiled at Perceval;
She embraced him, and he, withal,
Cried: ‘Fair maid, should you have need
Of help, I’ll be that knight, indeed
Who’ll never fail to bring you aid.’
So she thanked him, the fair maid.
LINES 4579-4693 THE UGLY MAIDEN RAILS AT PERCEVAL’S FAILURE
GREAT joy to the queen and king
Doth Perceval the Welshman bring.
With his lords, doth the king recall
Him to Carlion, and thither go all.
And so by nightfall they returned.
All that night to pleasure they turned,
And so again the whole day through,
Till, on the third day, came in view,
A maiden, riding a dun mule, who
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Clasped a whip in her right hand.
Her hair, bound in a double strand,
Was thick and black, and if tis true
What the book says of her, then you
Ne’er so ugly a thing could find,
In Hell itself, while, to my mind,
None has e’er seen iron so black,
Who’s been to earth’s end and back,
As the colour of her hands and face,
Yet the rest of her, in every place,
Was worse to view, in every way,
For her two eyes, I have to say,
Were holes as small as any rat,
Her nose that of an ape or cat,
Her lips those of an ox or ass.
For yellow egg-yolk might pass,
Her teeth, the colour was so rich,
And she was bearded, like a witch.
Her chest, before, was but a hump,
Behind, her spine a crooked lump,
And her shoulders and her thighs,
Not made for twirling, I’d surmise,
And, below, of stalks like twisted
Willow-wands the legs consisted.
Full fit was she to lead the dance!
Upon her mule she did advance,
Passing slow before each knight,
And ne’er before was such a sight
Seen at a king’s court; in the hall,
She hailed the king and barons all,
Except for Perceval alone,
Whom she thus declined to own,
But, mounted on the dun mule’s back,
She cried: ‘Ah, Perceval, alack,
Fortune’s locks are bare behind.
Curse the one that you doth find,
And fails to wish you no good,
For you did not, as you should,
Seize Fortune’s locks on sight!
At the Fisher King’s, sir knight,
You saw the lance that bleeds pass,
Yet twas so hard for you, alas,
To open your lips and speak
That you thereby failed to seek
The reason why that drop of blood
Fell from the lance of gleaming wood!
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And then, of the grail that you saw,
You asked not what noble lord,
What rich man, one served with it.
Unhappy is he whose sky is lit
By perfect weather yet sits dumb,
And waits for better still to come.
And such are you, the sad disgrace,
Who saw it was the time and place
To speak to him, and yet said naught!
In evil hour, a folly you wrought!
In evil hour, you kept silence so,
Whereas, had you sought to know,
The worthy king, who is unsound,
Would have trod upon the ground,
And, healed, held his realm, in peace,
Of which he’ll hold nary a piece.
And know you, now, what will arise,
Now the king’s denied that prize,
And of his wound is yet unhealed?
Wasteland shall replace the field,
Widowhood be the woman’s fate,
Maidens shall prove disconsolate,
And shall as orphans live, for aye,
And many a knight shall sadly die,
And, through you, all shall come to ill.’
Then to the king she turned, at will,
And said: ‘King, fret not, I must go,
This night your court I must forego
And find me lodgings far from here.
I know not if you’ve chanced to hear,
Men speak of the Castle Orgulous,
Well, I must travel to that fortress.
Five hundred and sixty six knights,
That castle holds, all men of might,
And know that there is nary a one
Has not his lady there, every one
Of them noble, courteous and fair.
This I tell you, for none goes there
Without encountering some fight,
A joust, a battle, to delight,
If he’d do deeds of chivalry.
Should he seek them, no lack there’ll be.
And he who’d win the greatest prize
In all the world, I can apprise
Of the very place, the strip of ground,
Where such winning might be found,
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If any would that venture dare.
On the very top of Montesclaire,
There is a maiden has her seat;
With great honour men would greet
Any man who the siege could raise
Free the maid, and reap the praise.
There would be fame seen and felt;
And the Sword with the Strange Belt
He thus could gird about him, too
If God had granted him so to do.’
Then the maiden’s speech ceased,
For she had uttered all she pleased,
And left without another word.
LINES 4694-4787 GAWAIN IS CHALLENGED BY GUINGANBRESIL
GAWAIN when of that maid he heard,
At Montesclaire, rose, with a cry,
Claiming he’d rescue her, or die.
And Girflet, he the son of Do, Said,
God save him, he would go,
And find the Castle Orgulous.
‘And I to climb Mount Dolorous,’
Said Kahedin, ‘and never rest,
Until I reach its very crest.’
But Perceval spoke otherwise,
Saying while he was yet alive
He’d not lodge two nights together
In one place; nor fail to venture
Through any strange new-heard of pass;
Nor would he fail to surpass,
In battle, any knight who claimed
He was greater than those famed
In fight; nor would he shirk travail,
Until he’d learned, of the grail,
Whom with it was served, and he
The lance that bled again did see,
And to the proven truth was led,
Through being told of why it bled.
Another fifty bold knights there,
Rose to their feet, and did swear,
One to another, gave their word,
That from no fight of which they heard,
Or venture, would they turn away,
Though in some vile land it lay.
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And while they spoke of this and more,
Guinganbresil came through the door,
Into the hall, and they made room
For him, when they saw him come.
And he did bear a golden shield,
With a band of azure on its field.
Guinganbresil, who knew the king,
Courteously gave him greeting,
But greeted not Gawain, for he
Accused that lord of treachery,
Calling out: ‘Gawain, you slew
My father, and you did so, too,
Without a challenge, to your shame.
Yours be the reproach, and blame,
Thus I accuse you here of treason,
And it is known to every baron
I’ve uttered not one word untrue.’
At this my Lord Gawain he flew
To his feet, burning with shame,
But Agravain, the Proud by name,
His brother, leapt up, to restrain
Him: ‘For the love of God, Gawain,
Bring not shame on your lineage;
From this blame, from this outrage,
The knight seeks to lay upon you,
I will, I promise, here defend you.’
He said: ‘My own self, and no other,
Must defend me, my dear brother,
For the defence is mine, you see,
Since he accuses none but me.
Yet if I could but bring to mind
But one misdeed, of any kind,
That I know of against this knight,
I’d make amends, seek peace outright,
And do all, that your friends and mine
Might think right, to make all fine.
Yet what he speaks, tis pure outrage,
I’ll prove my honour, see my gage,
Where’er he pleases, here or there.’
He said they’d settle the affair,
Before the King of Escavalon;
Who was, in his opinion,
Far handsomer than Absalom.
‘Then,’ said Gawain, ‘to that kingdom,
I pledge to follow you, sir knight,
And see, there, who is in the right.’
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Then Guinganbresil went his way,
While Lord Gawain, without delay,
His preparations did advance.
Then all who had a sound lance,
Or shield, or helm, or fine sword,
Offered it, but he refused, that lord,
To take aught else but was his own.
Seven squires followed him, alone,
And, with each, a mount and shield.
And, now he sought to take the field,
The deepest grief was shown at court;
Torn hair, scarred flesh, faces fraught,
And many a beaten breast remained,
No dame so old but showed her pain,
And, for the knight, revealed her sorrow;
They wept, as there were no tomorrow,
As Lord Gawain went on his way.
Of his adventures, day by day,
Now I shall speak, and you shall hear.
LINES 4788-4860 THE TOURNAMENT AT TINTAGEL
ON open ground, he saw appear
A band of knights, at first, and he
Asked of a squire, who willingly
Followed after them and led
A Spanish steed by the head,
The reins held in his right hand
A shield around his neck: ‘My man,
Say, who are they who pass by?’
And the squire gave him his reply:
‘Sire, it is Meliant de Lis,
A knight known for his bravery.’
‘Are you of his household?’ ‘No, sire,
But of no less a man’s,’ said the squire,
Droes d’Aves my master’s name.’
‘I’faith, I know that very same
Droes d’Aves,’ said Lord Gawain.
‘Whither goes he? Now, tell me plain.’
‘Sire, to a tournament he goes,
That Meliant de Lis did propose
Against Tiebaut of Tintagel,
And you should journey there, as well,
And defend it from those without.’
‘By God,’ said Lord Gawain, ‘no doubt;
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But was not Meliant de Lis
Raised in Tiebaut’s nursery?’
‘Yes, God save me, sire, indeed,
His father loved Tiebaut, and he
So trusted in him, as his man,
On his deathbed, he did command
Tiebaut to rear his little son,
And as he asked so it was done,
With care, and as best he could,
Till Meliant, come to true manhood,
Sought the love of Tiebaut’s daughter,
And she replied that, if he sought her,
She would ne’er her own troth plight
Till Meliant had become a knight.
He, who desired her passionately,
Had himself made a knight, and he
At once returned, to plead again.
“That shall not be, I now maintain,
I’faith,” the maid said, “not until
Before me, you display your skill
In arms, and in the joust do prove,
That you have truly earned my love.
For things we gain at once taste not
As sweet as those that we have got
With pain, nor so agreeably.
Challenge my father to a tourney,
If you would have my love, for I,
Would know without a doubt, or sigh,
That my love was not misplaced,
If twere in you my trust I placed.”
So as she wished, Meliant sent
The challenge to a tournament,
For Love it hath such sovereign power,
That all those in Love’s sway this hour
Would ne’er deny the least demand,
That Love doth wish, and so command;
And you indeed were good for naught,
If you lent not Tiebaut your support.’
Gawain replied: ‘Friend, off you go,
Follow your lord, and stay whole so,
For you have more than had your say!’
Thus the squire went on his way,
And onward Lord Gawain did ride,
Towards Tintagel, for he spied
No other way that he might go.
And Tiebaut both high and low,
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Young and old, had gathered in;
His cousins, all his kith and kin,
His neighbours, and every knight,
All there assembled for the fight.
LINES 4861-4918 GAWAIN’S ARRIVAL IS NOTED
BUT there was not a counsellor,
In the town, who advised his lord
To take up arms against his master,
For they feared twould be disaster,
And that he wished their downfall.
So at every gate he raised a wall,
And he closed every entry-way.
The gates were barred, night and day,
Sealed with solid stone and mortar,
And thus no gate required a porter.
Through a postern knights might pass,
Its door indeed not made of glass
But copper, made to last forever,
And this they could open ever,
But forged for it an iron bar,
And set more iron on it by far
Than any modest cart could bear.
And my Lord Gawain came there,
Once he had ceased his journey,
Not to thus attend the tourney
But he must so enter, or return,
There was no other way to turn,
No other road, for seven days.
Finding the postern shut always,
He entered a field below the wall,
Surrounded by a fence, quite tall,
Dismounted, underneath an oak,
And hung his shields up, so the folk,
Within the keep, might see them there;
And more than one felt joy, aware
That the tourney might yet take place.
There was an old lord of their race,
In that castle, who oft did advise,
Being high-born, revered, and wise,
On matters; powerful, rich in land,
Such that, there, not a single man
Failed to trust him, come what may.
Being shown the strangers far away,
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Long before they reached the field
And were within the fence revealed,
He went to Tiebaut and declared:
‘God save me, sire, but I see there,
Two knights, and more there may be,
Who are of Arthur’s company,
And they are making their way here.
Two noblemen might play, tis clear,
A fine part, one could win a tourney,
I think, and do advise, and rightly,
To the tourney you may go hence,
And do so with some confidence,
For you have knights, good ones too,
Fine men-at-arms, and archers who
Each can slay an enemy steed.
And I believe they must indeed
Mass together before the gate.
If pride draws them to their fate,
We it is who shall reap the gain,
And they the loss, and the pain.’
LINES 4919-4986 THE GIRL WITH LITTLE SLEEVES
FOLLOWING the advice he gave,
Tiebaut told the strong and brave
To arm themselves and, henceforth,
Those who wished might issue forth.
Overjoyed were all those knights,
And the squires, quick as they might,
Ran for horses, saddles, armour.
The ladies and the maids of honour
Went to the loftiest place, thereby
To watch the tournament on high;
And saw below them, in the field,
Gawain’s baggage train revealed,
And thought, at first, there might be
Seven knights there, in company,
For seven shields they could see,
Hung on the branches of the tree.
Born neath some auspicious star,
That shone upon them from far,
They thought themselves if seven
knights Before their eyes, were set to fight.
Some of the lords thought so too,
But others took a different view:
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Saying: ‘By God, sire, that knight
Has enough arms and gear he might
Equip a band of seven, and yet
There is none other with him met.
What will he do with seven shields?
No knight was e’er seen in the field
Carrying seven shields together.
For twould be taken for a wonder
If one knight were to bear, I own,
Those seven shields, and all alone.’
Still talking of this strange sight,
The knights issued forth to fight,
While Tiebaut’s eldest daughter
Climbed the stairs of the tower;
She’d brought about the tournament;
The younger with her sister went,
Who wore her sleeves so nicely
With such a narrow fit, that she
Was called The Girl with Little Sleeves,
So tight to the arm each did cleave;
And with Tiebaut’s two daughters
Went the ladies and maids together
Up to the heights of the tower.
Before the castle, at that hour,
Did the tournament assemble.
And there was none did resemble
Meliant de Lis in handsomeness,
To that his loved one bore witness,
Saying, to all those about her:
‘In truth, ladies, I have never,
For, to you, why should I lie,
Seen a knight to please the eye,
As much as Meliant de Lis.
A solace and delight to see
Him is it not; so fine a knight?
For he must sit his mount aright,
And carry well a shield and lance,
Who doth so handsomely advance.’
But her sister, there beside her,
Said there was one handsomer,
And the elder was angered so
She rose to strike the girl a blow.
The ladies sought to detain her
And then to openly restrain her,
From thus attacking her sister,
Though angrier it did her render.
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LINES 4987-5058 THE LADIES POUR SCORN ON GAWAIN
ALL, to the fight, did now advance,
And the knights broke many a lance,
Dealt many a blow with the sword
And many a brave knight was floored;
And know that dearly did they pay
Who fought with Meliant that day:
None before his lance was found
But he was beaten to the ground;
And if his lance broke, with the blade
Of his sword, wide sweeps he made;
There was no man, far and wide,
Who fought better on either side.
And his beloved knew such joy
She felt obliged to then employ
These words: ‘Ladies, here’s a wonder,
For you will see his equal never,
Nor hear tell of such a knight!
Behold the best man in a fight
You’ll ever see with your two eyes.
He’s finer, and his arms he plies
More skilfully, this day, than any.’
Her little sister said: ‘I see
A better and a finer man.’
And then the elder one began,
And hot with anger now, was she:
‘You, wretch, you’ve the effrontery
And may it prove your downfall too,
To dare to scorn a creature, you,
Whom I have sought to praise,’ cried she.
‘Take this then for now, and see
You hold your tongue another time.’
And she slapped her cheek, meantime,
So all her fingers left a mark,
And all the ladies there did hark
To the blow, held and blamed her,
And after spoke again together
Among themselves, of Sir Gawain.
‘Dear Lord,’ one cried, as if in pain,
‘That knight beside the oak-tree there,
Why does he shun this whole affair?’
While one, more junior, was pleased
To claim that he was sworn to peace.
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And another spoke then, smilingly:
‘Say no more, a merchant is he!’
‘A money-changer,’ cried a fourth,
‘He’ll not intend to sally forth,
And hand those poor men who fought
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All the coins that he has brought.
Don’t think I’d tell you all a lie,
There’s fine gold and silver, say I
In those trunks, all there on view.’
‘Truth, you’ve an evil tongue on you,’
Cried the little sister, ‘you’re wrong!
Think you a merchant brought along
That great lance that you see there?
Sure tis my death you deal, I swear,
When such devilish things you say.
By the Holy Spirit to whom I pray,
He seems a knight fit for danger,
No merchant he, or money-changer.
He is a knight it seems to me.’
But the ladies, as one, cried: ‘He
Might seem to be, dear sweet friend,
But he is not, and you may depend
On that; he feigns to be a knight
Only because he thinks he might
Escape the tolls by telling lies.
He’s a fool, who thinks he’s wise,
For, in that crime, he’ll be seized,
Charged as a thief, and be pleased,
A wise fool, the gallows to deck,
With a noose tied around his neck.’
LINES 5059-5121 GAWAIN IS TAUNTED BY A SQUIRE
MY Lord Gawain, clearly heard,
All that was spoken, every word,
All that those ladies said of him,
And it shamed and troubled him;
But he thought, and with good reason,
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That having been accused of treason
He ought to counter it, as of right;
And if he failed to attend and fight,
According to his pledge, then blame
And dishonour would mar his name,
And those of his line many a year.
And because indeed he went in fear
Of being captured or wounded, he
Kept himself far from the tourney,
Though he longed to join the fray,
For, as he saw, throughout the day
The fight had grown more violent;
While Meliant de Lis had sent
For a stouter lance to do more harm.
All day, until the night brought calm,
The knights fought on before the gate.
Those who’d won, when it grew late,
Stowed the spoils for safe-keeping.
Thus, on across the field, creeping
The ladies saw a squire, who hauled
The stump of a lance; large and bald
He was, and there around his neck
A horse’s halter did him bedeck.
One lady called him a fool beside:
‘God save me, sir squire,’ she cried,
‘You must be an idiot, twice found,
To search about there, on the ground,
For battered halters, and lance-tips,
Broken standards, and bridle-bits,
And yet still call yourself a squire.
Raise your sights if you would aspire;
He lowers himself, who aims low,
And here I see, in that field below,
Not far from you, I would surmise,
Many an undefended prize.
He’s a fool who thinks not on it
When he’s well-nigh standing on it!
And then, the most courteous knight
Ever born, stands by, you might
Pluck his moustache, he’d not stir.
Don’t go for paltry spoils, dear sir!
All those horses, and all the rest,
Take for me, if with sense you’re blessed,
For no one will dispute your claim.’
Over the field the squire now came,
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To one of the mounts he gave a blow
With his lance-butt, and cried: ‘Ho!
Vassal, are you in a parlous state
That you stand here all day and wait,
And of the fight will not partake,
To pierce a shield, or lance break?’
‘Why is it your concern?’ said he.
‘Be on your way, fly far from me;
The reason why I thus remain,
May, one day, to you show plain,
But, by my life, tis not this day,
I’d deign my reason to display.
Go now, be about your business.’
LINES 5122-5173 GAWAIN LODGES WITH GARIN, SON OF BERTAIN
SO the squire fled him, more or less;
Nor were there any more did seek,
Of aught that angered him, to speak.
The tournament lasted little longer,
Many knights were taken prisoner,
And many a steed had been slain;
The townsfolk most spoils did gain,
Though the attackers took the prize,
And, on parting, they both devised
A meeting on the morrow, to fight
Throughout the day, until the night.
So they departed, and all those men
Come from the castle returned again,
And entered through the postern gate.
And my Lord Gawain was straight
Upon the heels of those who entered,
And he, before the gate, encountered
That aged lord, the wise councillor,
Who had, that day, advised his lord
To then commence the tournament,
And now, with courteous intent,
Asked Gawain to lodge with him,
For, graciously, he spoke to him:
‘All is ready in the castle, sire,
All that you need or might desire;
Your lodgings are prepared for you.’
Lodge here with us, for should you
Take to the road, and go your way,
You’ll find no place nearby to stay.
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Thus I’d beseech you to remain.’
‘Thanks be to you,’ said Lord Gawain,
‘Sire, I will, you shall be obeyed,
For worse offers have I heard made.’
The lord led him to his lodging,
And while, of this and that, speaking,
He asked him why, upon that day,
He’d not borne arms amidst the fray,
And why Gawain had but stood by.
And he told him all the reason why:
That he had been accused of treason,
Dare not be wounded, for that reason,
Nor could he suffer to be detained
Until he had his honour regained,
Free of the shame that on him lay.
If he failed to appear, on the day
Appointed, he and his every friend
Would be dishonoured; to that end
He had thus refrained from the fight.
The lord greatly praised the knight,
Greeting his speech, with satisfaction;
That he’d refrained from the action
Of the tourney, seemed only right.
Into his courtyard he led the knight,
And they dismounted, and entered.
LINES 5174-5257 THE ELDER SISTER CONSPIRES AGAINST GAWAIN
BUT the folk, in the town, dissented,
And, gathering to denounce Gawain,
Said that their lord should him arraign,
And that he should arrest him straight.
And his eldest daughter, who did hate
The younger sister so, worked away
Against them both, as best she may:
‘Sire, said she, ‘I think you are none
The worse for this day, but have won
More than you think you have and
I Will gladly tell you the reason why.
You need do no more than simply
Command that your men go swiftly
And take that knight, whom not one
Will defend, and defence he’s none,
For he lives by his deceit and guile.
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Into this town he brings, the while,
Shields, and lances, and warhorses,
And he leads about those coursers
Exempt from tolls, he, in the guise
Of a knight; they, not merchandise.
Now grant him his deserts, that one.
He lodges with Garin, Bertain’s son,
Who in his house has let him stay,
For he entered it this very day,
I saw his host lead him inside.’
And thus the elder sister vied
To bring upon him every shame.
And her father pursued the same
End, indeed, for he sought to go
Straight to the house, where we know
Gawain was lodged, the very door.
And when his younger daughter saw
Him departing in such a manner,
She slipped out the rear, by another
Way, taking care none should see her,
And running quickly was, soon after,
Before the door where lodged Gawain,
The house of Garin, son of Bertain,
Who had two daughters, also fair.
And, when the girls found here there,
And saw it was their own sweet lady,
Joy was theirs, unreservedly,
An honest joy, you’ll understand.
Then each took her by the hand,
And, joyfully, led her inside,
On lips and eyes their kisses plied.
Meanwhile Garin had remounted,
He was among the wealthy counted;
And, at his side, his son Herman,
And set out for the court, his plan,
Being that they, when thus abroad,
Would, there, confer with their lord.
Instead, they met him in the street.
And their lord his vassals did greet,
And they asked him whither he rode,
And he replied: why, to their abode,
As he desired some entertainment.
‘Why, there’s no grief in that intent
Nor any annoy,’ Garin replied,
‘You’ll see, for there he doth abide,
The finest knight to ride the earth.’
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‘Tis not to see him, not for mirth,
I come, I’faith, but for his arrest.
He’s but a merchant is your guest,
Selling horses, for he’s no knight.’
‘What, sire! And have I heard aright?
Cried Garin, ‘dire words you afford
Me; I’m your man and you my lord,
Yet, as for myself, and my lineage,
I’ll withdraw from you all homage;
And all shall defy you, from today,
Rather than suffer you, this way,
To bring dishonour on my lodging.’
‘God save me, sir, for no such thing
Do I intend there,’ much distressed,
His lord replied, ‘nor house nor guest,
Aught but honour will have from me,
Tis only that, by my faith, you see,
I have received the firmest warning
Against such deceits, this morning.’
‘All thanks then,’ cried the vavasor,
‘And it would be the greatest honour
To have you come, and meet my guest.
LINES 5258-5329 THE YOUNGER SISTER COMPLAINS TO GAWAIN
SIDE by side they now progressed,
At once, towards Gawain’s lodging,
And the vassal his lord did bring
To his house, where my Lord Gawain
Rested; and when he saw them plain,
Ever courteous, as they drew near,
He rose, and cried: ‘Be welcome here!’
The two, in turn, both greeted him,
And then they sat down beside him.
The lord of the land then inquired
Of Sir Gawain why it transpired,
That he chose not to fight that day,
But from the tourney turned away.
And Gawain, being not annoyed,
The power of truth then employed,
Saying twas neither sin nor shame,
But having been accused, by name,
Of treason by a certain knight,
He went to the king’s court to fight,
And so defend himself from the claim.
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‘You had good reason for the same,
Tis fair excuse,’ the lord replied.
‘Where is this court that shall decide?
Sire, said he, I must journey on
To seek the King of Escavalon;
And must go at once, so I believe.’
‘You’ll be escorted when you leave,’
Said the lord, ‘to that place you seek.
And since through lands poor and bleak
You must pass to journey there,
I’ll give you pack-horses to bear
Provisions for you on the ride.’
And my Lord Gawain replied
He would not, for it would avail
If he could but find food for sale;
He might have ample nourishment
And horses too, where’er he went,
Thus would he find all he needed;
He asked for naught. Twas conceded,
And the lord rose to take his leave;
As he went to go, he did perceive
His younger daughter, who now ran
To clasp her arms about the man,
Or at least she embraced the leg
Of Lord Gawain, and thus did beg:
‘Sire, please, I’ve come here to you
To complain about my sister, who
Slapped me hard; grant me justice.’
Gawain said not a word to this,
Unsure as to whom it was said,
But set his hand upon her head;
And the girl tugged at him again:
‘To you, fair sire, I thus complain,
About my sister, whom I do not
Hold dear or love, such is my lot;
She shamed me on account of you.’
‘And why is that my affair too?
What redress for you, can I win?’
Her father, hearing her, came in
Again, and at once demanded
Of her: ‘Daughter, who commanded
That you complain to this knight?’
But Gawain said: ‘Sire, I might
Rather say that, although, to me,
She spoke somewhat childishly,
And girlishly, I’ll not refuse;
157

Tomorrow, for a while, I choose
Instead to be her knight, indeed.’
‘Thanks be to you, fair sire,’ said she,
And such was her joy, now complete, She bowed down to his very feet.
Then they left without more ado.
LINES 5330-5420 A SLEEVE IS PREPARED AS A TOKEN
NOW Tiebaut set his daughter too
Upon his palfrey and, this done,
Asked how the quarrel had begun,
As they both rode back together.
And she told him all, whatever
Was the truth, from end to end:
‘Sire, it was my sister’s fault,
Who declared, ere her assault,
That Meliant de Lis was best
Of all the knights, and handsomest.
And I looked down and there below
In the field was that knight, and so,
I could not keep from telling her
That, on the contrary, down there
One fairer than him could be seen.
And, for that true thing, I have been
Called a wretch, and slapped hard, there.
And cursed be all who think that fair!
I’d let my braids both be sheared
Right to my nape, if it appeared,
(Though quite hideous I would be
If they were to do all that to me),
That tomorrow at the tourney
That knight, amidst the melee,
Might do for Meliant de Lis;
And then all the cries would cease,
My sister utters, blown away.
For she so lauded him this day,
That all the ladies were in pain;
Yet a great wind dies, with a little rain!’
The lord said: ‘Daughter, I decree
That a token, to him, in courtesy,
You shall send; a sleeve, maybe.’
She answered, in her naivety:
‘Willingly, if you tell me so,
But my sleeves they are so narrow,
I wouldn’t dare to send him one.
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Twere worse than to send him none,
For he’d value it not a whit.’
‘Dear daughter, let me think on it,’
Said her father, ‘now say naught
For such, readily, may be sought.’
And so conversing, clasping her
In his arms, he bore her further,
And found solace in her the more;
Thus they came to the palace door.
When the elder sister saw her,
Saw how he embraced her sister,
She was angered to the very heart:
‘Whence is she, sire, from what part Comes
The Girl with the Little Sleeves?
She knows such ruses, and deceives,
A host of tricks she’s quickly learned.
Whence are you and she returned?’
‘And you,’ he said, ‘what’s it to you?
You’d best say naught; give her, her due,
Far better than you doth she behave,
Who pull her tresses, at her do rave,
And slap her face, which angers me.
You show the girl scant courtesy.’
Then was she much discomfited,
At all that her father had said,
And his scorn, quite taken aback.
Of crimson samite he’d no lack;
The cloth was drawn from a coffer,
And he had made, for his daughter,
A sleeve: twas both long and wide.
Calling his youngest to his side,
He said: ‘Now, daughter, in the morn,
You must make your way, at dawn,
To the knight, ere he choose to go.
Give him this sleeve, for love, so
He will bear it in the tournament,
Since to tourney he doth consent.’
And, to her father, she replied,
That as soon as e’er she spied
The dawn of day she would rise
And dress herself in fair guise.
At this, her father went his way,
While she most joyfully did say
To her companions, they must not
Let her sleep too long, but what,
In the morning, they must do
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Was wake her, and quickly too,
If they sought her love; outright,
At the first glow of morning light.
And they replied that, willingly,
As soon as ever they should see The light of morn, at daybreak,
They’d ensure she was awake.
LINES 5421-5501 GAWAIN DEFEATS MELIANT DE LIS
THE girl woke at the break of day,
And, all alone, she made her way
To the lodgings in which had lain
Her champion, but Lord Gawain
Had already risen with the dawn,
And had gone to church that morn,
To hear the mass celebrated;
And so the demoiselle waited,
At Garin’s house, while he prayed.
And many a fine prayer was made,
With many a chant, high and clear,
While he heard whate’er was to hear.
But when from church he came again
She rose to her feet, before Gawain,
Did the girl, and cried: ‘God save you,
And joy in today’s joust, grant you!
And bear this sleeve, for love for me.’
‘Thank you, my friend, and willingly,’
My Lord Gawain now answered her.
Not long after the knights did gather,
To arm themselves, and one and all
They massed outside the castle wall,
And every lady, and every maiden,
Climbed to the high towers again,
To the windows, to view the sights,
And watch the assembly of the knights,
For proud and strong they seemed to be.
Before all, rode Meliant de Lis,
Charging ahead so swiftly, mind,
At least a hundred yards behind
Him, the rest the ground did cover.
The elder daughter, his fond lover,
Watched, and could not hold her tongue,
Crying: ‘Ladies, now see him come,
The knight who is of chivalry
The flower, and holds sovereignty.’
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Now, my Lord Gawain did follow
And fast as his charger would go,
Met Meliant, who showed no fear,
But on Gawain his lance did sheer,
While Gawain dealt him such a blow
And brought Meliant such pain and woe,
That he fell to the ground, unmanned;
While Gawain took the steed in hand,
Seized the reins, and calling a squire,
Told him to go, twas his desire,
Take it to her, for whom he fought,
And say it was from him, in short;
That the first spoils he had won,
This day, he wished her to own.
And the squire the saddled steed
To the maiden did swiftly lead,
Who had watched there below,
Seated there at the high window,
The fall of proud Meliant de Lis.
And cried: ‘Sister, now you see,
Meliant de Lis, now fallen, lies,
Whom you so praised to the skies.
Well you know to whom praise is due!
What I said yesterday’s proven true,
God save me, for everyone can see
There is a better knight than he!’
Thus she taunted her sister bent
On riling her, twas her intent,
Till the elder was badly stung,
And cried aloud: ‘Wretch, hold your tongue!
If I hear another word from you
I’ll give you such a slap, or two,
You’ll not see to stand upright.’
‘O sister, the Lord keep in sight,’
Said the little maid to the other,
‘For since twas truth I did discover
You ought not to slap me so.
I’faith, I saw him take that blow,
And so did you, as clear as I.
It seems to me that he must lie
Still awhile, till he’s fit to rise.
Though you burst before my eyes,
I’ll tell the truth, and tell it all,
No lady here but saw him fall,
Head over heels, and then lie flat!’
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LINES 5502-5599 GAWAIN TAKES COURTEOUS LEAVE OF ALL
SHE’D have dealt her a blow for that,
If she’d been allowed to act so,
But those ladies barred the blow,
Who beside the two were sitting.
And then they saw a squire coming,
Who led a horse in his right hand.
He found the girl there, as planned,
And presented her with the steed,
She thanked him sixty times indeed,
And he went to convey her thanks
To Lord Gawain, amidst the ranks
Of knights who’d escaped disaster,
Of whom he seemed lord and master,
For there was nary a knight he met
Who his lance did soon forget;
For their stirrups he left empty.
Never before so intent had he
Seemed on winning every mount.
Four steeds it was, at the last count,
That he gained with his right hand.
He sent the first, you understand,
To the little maid; then to delight
His host’s wife, whom the knight
Thus pleased indeed, he sent one;
A third her eldest daughter won;
Her other daughter had the fourth.
And he returned as he’d gone forth,
When all was ended, with the spoils,
My Lord Gawain; for all his toils,
All the honours his, on that day.
Now it had not yet reached midday
When Gawain left off the tourney,
And, as he left, there were so many
Knights with him, so vast a suite
About him, that they filled the street
And all he met did then enquire,
To know of him, their sole desire,
Whom he was, and of what country.
And the little maid ran directly
To meet him there at Garin’s door,
And the first thing she did, before
All else, was to grasp his stirrup tight,
Then she gave greeting to her knight,
Saying: ‘A thousand thanks, fair sire!’
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And he knew well all her desire,
So he answered her, gallantly:
‘Age will snow white hairs on me,
My dear, ere I cease to serve you,
Where’er I go and, far from you
Though I be, twill ne’er be so far,
That, if you need me where you are,
And I know, aught can prevent me
Being there; send, and there I’ll be.’
‘A thousand thanks, sire,’ said she.
Thus were they talking, she and he,
When her father came, and again
And again, did beg of Lord Gawain,
That he remain with them that night,
As their honoured guest, as was right.
However, my Lord Gawain declined
To remain, he said that, to his mind,
It could not be, then in nigh the same
Breath, his host asked him his name.
‘Sire, Gawain am I called, and I
Have never concealed it when
I Was asked my name in any place,
Nor have I, before any man’s face,
Spoken it, ere twas asked of me.’
When his host understood that he
Had as his guest my Lord Gawain,
His heart was filled with joy, amain,
And he cried: ‘Sire, stay with me,
Partake of our hospitality,
For one more night, for I have not
Served you nigh on enough in aught;
And, never in all my life, I swear,
Have I seen a knight anywhere,
To whom I’d rather do honour.’
But though he would keep him longer,
My Lord Gawain denied his pleas.
And the little maid, she did seize
Him by the foot and gave it a kiss;
Nor ill nor foolish was she in this;
And him to God she did commend.
And my Lord Gawain did attend
To her, and asked the reason,
And she replied to his question,
That when she bestowed the kiss
On his foot, her intent was this:
That he would remember her so
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In every place that he might go.
And he said: ‘Doubt me not, dear friend,
For, if God aids me, you may depend
On this: that I’ll forget you never,
Nor be far distant from you ever.’
Then he took his leave of his host,
And the rest, but of him the most,
Commending to God one and all.
LINES 5600-5721 GAWAIN ENTERS THE CASTLE OF ESCAVALON
NOW, that night it did so befall
Gawain lodged at an abbey grange;
All he needed they did arrange.
And early the next morning he
Rode out again on his journey;
And he came across a herd of deer,
Grazing as they went, quite near
To the plain, on the forest border.
He thus gave Yvonet the order,
Who one of his mounts did lead,
The best of all of them, indeed,
And bore a lance, stout and strong,
To halt; and bring the lance along,
And see the saddle girth was tight
On the horse, there, on his right.
Swiftly the squire did then advance,
And handed him his shield and lance.
On that mount, he chased the deer,
And twisted and turned, full near,
Until, beside a thorn, he caught
A white doe, of those he sought.
Across its neck he laid his lance,
Seeking to check its swift advance;
But the white doe, leaping aside,
After the other deer did glide.
He pressed so hard that he’d almost
Have caught her now, he was so close,
If his charger had not cast a shoe.
Finding the doe now lost to view,
He had Yvonet dismount swiftly,
For the steed was hobbling badly,
The squire did as his lord decreed
Raised its leg, and found indeed
The horse had lost a shoe, and said:
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‘Sire he must be re-shod; instead
Of the chase, we must wander on,
Until some place we come upon
Where a farrier may re-shoe him.’
Thus they wandered on, at whim,
Until they spied a hunting party
Ride from a castle, at the ready,
Before them boys, with clothes girt,
Who took to the road with a spurt,
Next lads on foot who led the hounds,
Huntsmen racing o’er the ground,
Each with his sharp hunting-spear.
Behind these archers did appear,
Carrying their quivers and bows,
And next the knights in hunting clothes.
And after every other knight,
Two more, on chargers, hove in sight,
One a youth who, beside the rest,
Appeared by far the handsomest.
He alone greeted my Lord Gawain,
Took him by the hand, to detain
Him, saying: ‘Sire, I beg of you
Follow the road, that is in view,
Dismount at my house, for reason
Cries out, tis the day and season,
You’re destined to lodge with us.
I have a sister, most courteous,
Who’ll welcome you with delight;
Thither he’ll lead you, the knight
You see here, who rides beside me.
Go my dear companion,’ said he,
‘Go, for I send you, and no other,
To lead him there, to my sister.
First give her greeting, and then say
That I do command her, this day,
By all the love and loyalty
That should exist twixt her and me,
That if she e’er has loved a knight
She shall love this lord, at first sight,
And hold him dear, in no other
Way than she doth me, her brother.
Such solace and such company
She must provide, and so please
Our guest, until we may return.
While she doth graciously concern
Herself with him, return to me,
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And ride as swiftly as can be,
Then, when the moment offers, we
Will home, to keep him company.’
The knight turned his horse’s head,
And Lord Gawain to the castle led,
Escavalon, where twas his fate
To be viewed with a mortal hate.
Yet there his face was still unknown,
None had e’er seen him yet, I own,
So, he entered in unguardedly.
It sat above an arm of the sea,
And Lord Gawain gazed and saw
It walls and keep, both strong and sure,
So that the place feared no attack.
He looked about, and saw no lack;
Twas peopled, with fine folk all,
And every moneychanger’s stall
Was heaped with silver and gold.
He saw streets and squares unfold
Full of those who worked away
At diverse trades, so on that day
The trade itself was most diverse.
One his helm-making did rehearse,
Others chain-mail, lances, shields,
That bridles; spurs this one yields;
He sharpens, he polishes blades.
Some fulled cloth, others displayed
The weaving, combing, and shearing,
Others, in gold and silver working,
Made many fine and lovely things,
There were belt-buckles and rings,
Enamelled jewellery; every kind
Of dish or goblet, you could find.
You might as well think and say
That every day was market day,
So full of merchandise that town,
Marvelling, they rode up and down;
Such beeswax, pepper, spices there,
Such cloth, grey or lined with vair,
And every other kind of ware.
They rode along, and lingered where
They wished, till the keep was at hand.
There squires ran to take command
Of their steeds, and all else they owned.
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LINES 5722-5765 GAWAIN MEETS THE FAIR MAID OF ESCAVALON
THE knight entered the keep alone
Except indeed for my Lord Gawain,
And, clasping his right hand again,
He led him to the sister’s chamber,
And said: ‘Fair friend, your brother
Sends you his greeting, and requests
Concerning this knight, his guest,
That you honour and serve him truly.
And asks that you do so willingly;
Not grudge him aught, nor keep apart,
But do so with as good a heart
As if you were his only sister,
As if he were your only brother.
And take care not to seem averse
To his wishes, instead rehearse
Generosity, and loving-kindness;
Be gracious, in all your address.
I must return now to the woods;
Think on this.’ She said she would.
‘For blessed be he who sends to me
Such company as this shall be!
Who sends such a one as this,
Hates me not, all thanks be his.
Fair sire, you’ll sit here you see,’
Said the maid, ‘here, beside me.
My brother, and your nobility,
Demand I bear you company.’
The messenger now turned away,
Who might, indeed, no longer stay;
While my lord did there remain,
Having small reason to complain,
Being alone with a maid, sitting
Beside one both fair and charming,
So self-possessed that, all in all,
She thought there no harm at all
In finding herself alone with him.
Of love he spoke, and she to him,
For blind folly it would have been
To talk there of aught else, I ween.
My Lord Gawain did make request
That she love him, as for the rest,
He swore that he’d be hers forever;
And she refused him not, but rather
Granted her love most willingly.
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LINES 5766-5819 GAWAIN IS ACCUSED AND THE MAID DENOUNCED
YET a vassal entered, suddenly,
Who knew of my Lord Gawain;
Much to their great hurt and pain,
As they merely exchanged a kiss,
Though they had great joy of this.
And, unable to hold his tongue,
Shouted, at the top of his lungs,
In a noisy display of virtue:
‘Woman, now shame be on you!
Be, at God’s hand, to ruin hurled,
For the one man in all the world,
You should hate above all others
You’d clasp, as if you were lovers,
Have him embrace you, and kiss!
Woman, wretched, ever foolish,
You should do now what you ought,
Tear the heart from him, in short,
Rather than kiss him on the lip.
For though your kisses might grip
His heart thus, and draw it thence,
Yet it were better to tear it hence,
With your two hands from out his breast;
For thus you ought, as I attest,
If as a woman you’d act rightly.
Yet no woman does such, for she
Who hates evil and loves the good
Tis wrong to call woman, none should;
For she who only loves that same,
She forfeits her right to that name.
But woman you are, so much is true;
That man, who sits beside you, slew
Your father, yet you kiss and tease.
When women can do as they please,
They care naught for the rest, tis plain.’
With this, and before Lord Gawain
Could say a word, he sprang away,
The maid fell to the floor, and lay
A long while there, in a faint still,
Upon the stone flags, there, until
My Lord Gawain had revived her.
And when to her feet he’d raised her,
Pale and wan, with fear she sighed,
168

And once she could breathe, she cried:
‘Ah, now we both shall meet our death!
We both shall breathe our last breath;
I’ll die for love of you, yet wrongly,
And you, I think, will die for me.
Soon the folk of this town will come,
Ten thousand, to pronounce our doom,
And before the tower they will mass.
And yet, ere that may come to pass,
I’ll arm you; there are weapons here.
One brave man could hold, tis clear, This tower, against a mighty army.’
LINES 5820-5868 GUINGANBRESIL REACHES ESCAVALON
SO she ran, and brought them swiftly,
And then she clad my Lord Gawain,
Who did not arm himself in vain,
Rather he laid many a man low;
To hold the door against the foe,
None could be summoned fine as he.
Now not one word of this did he
Who’d offered him lodging know;
He was returning swiftly though,
From the chase, where he hunted,
While all the townsfolk assaulted
The keep with their steel picks still.
And twas now that Guinganbresil,
Through unforeseen coincidence,
Came riding to the castle entrance,
And found himself all dumbfounded
At the way the wretches pounded
Against the tower, for naught he knew
Of my Lord Gawain’s entering too.
But once he had discovered all,
He forbade them, whate’er befall,
From displaying such temerity,
Bold though they seemed to be,
As to seek to dislodge a stone,
Or a life they’d no longer own.
Yet they cried they cared naught
For him, no, beware; they sought
To bring it down upon his head,
If he sided with Gawain instead.
And when he saw that his threat
Was all in vain, he thought to let
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The folk alone, and seek the king,
And confront him with this thing,
This riot, amongst the populace.
The king, returning from the chase,
He met, and told him of the same:
‘Sire they bring on you great shame,
This mayor, and all the aldermen,
Who since morn, time and again,
Have assailed your tower. If you
Act not, if no charges ensue,
Then I shall hold you in ill favour.
I have attacked Gawain’s honour,
Charged him with treason, as you know,
And yet you’ve chosen to bestow
Your hospitality on that knight;
Thus tis but reasonable and right
That, if you ope to him your hall,
Shame nor hurt shall on him fall.’
LINES 5869-5926 IT IS PROPOSED THAT GAWAIN SEEK THE LANCE THAT
BLEEDS
SAID the king, to Guinganbresil:
‘My Lord, once we are there he will
Know none, from that very instant.
What is occurring at this moment
Surprises, troubles me indeed,
But I cannot wonder they exceed
All bounds, for they do hate him so.
Yet from prison I’ll keep him though,
And from all harm, if I but can.
For since I have lodged the man,
I shall treat him with great honour.’
Thus, they approached the tower,
A great noise the crowd did make;
There he told the mayor to take
The people with him, and to go;
And since the mayor wished it so,
All vanished, to the very last man.
In the castle, dwelt a gentleman,
Who was a native of that town,
And counselled all the country round,
For his wisdom was great indeed.
‘Sire,’ he said, ‘now you have need
Of a sound and loyal counsellor.
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Surely none here should wonder,
Since he committed treachery
Against your father that day he
Slew him, that they, hating him
With a mortal hate, assailed him;
Tis due cause, as you well know.
Now he’s an honoured guest, though,
You should ensure, and guarantee,
He’s not killed here, and goes free.
And then, with no word of a lie,
Guinganbresil, whom here I spy,
Who charged him with treachery
At Arthur’s court, that guarantee
Should also give, and protection.
Now all that is clear, the action
I propose, is that since he came
To your court to clear his name,
He should be offered a respite,
And that he should seek, this knight,
The lance whose iron tip drips blood,
Being such that a fresh drop would
Ever be there, were it wiped clean.
He may go, and the lance be seen,
Or may choose to stay, in prison,
And thus grant you a better reason
For holding him in your duress,
Than you now rightly do possess;
Such the punishment I do name.
For there’s no prison you could name
None so oppressive, I am sure
He could not, endlessly, endure.
One should burden one’s enemy
With the hardest task one can see;
No better task can I now offer
To ensure the man doth suffer.’
LINES 5927-6008 GAWAIN SETS OUT TO SEEK THE LANCE
TO this the king gave his consent,
And to his sister’s room he went
Where he found her much aggrieved,
She stood, and his greeting received,
As did Lord Gawain, who appeared
Unmoved, there being naught he feared;
He neither shook, nor changed colour.
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Guinganbresil advanced, and offered
Some idle words, as do the vain:
‘My Lord Gawain, my Lord Gawain,
I granted you protection, true,
But, you’ll recall, I said to you,
That you were not, being overbold,
To enter towns my lord doth hold,
Nor yet this castle, unless, I say,
You found there was no other way.
So you have no reason to complain
Of aught here that brings you pain.’
Then the wise counsellor, said he:
‘God save me, sire, all that must be
Set aside, for what reparation
Could he seek for aggravation
By such as these, toward such a one?
Why the case itself would run,
Till the Day of Judgement were here!
The matter stands thus, it doth appear:
My lord the king, he hath this day
Commanded me that I should say,
So long as you and Gawain agree,
That a brief respite there should be,
To the matter for a year and a day,
While my Lord Gawain take his way
And seek the lance whose iron tip
Drips blood, and ever it doth drip
Though the blood be wiped away;
And tis written that on a day
All the wide realm of Logres,
Which was once a land of ogres,
Will be destroyed by that lance.
My lord would have you advance
Your oath and pledge, and so swear.’
‘Then, indeed, I would much prefer,’
Said Lord Gawain, ‘to linger here
And languish thus for seven years,
Or die, than that I e’er should take
An oath I might be forced to break.
I am not so afeared of death
That I’d not rather save my breath,
And thus endure my death unsworn,
Than live in shame, and be forsworn.’
‘Fair sire,’ cried the gentleman,
‘Twill bring dishonour to no man,
I’faith, twill be no more than to
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Swear now, as I would have you do,
That you will seize every chance,
Within your power, to seek the lance.
But if the lance you fail to find,
Nor can return, then, to my mind,
You will be quit of this your vow.’
‘That,’ said he, ‘I’ll swear to now,
Subject to all that you have said.’
So the gentleman commanded
A precious reliquary be sought,
And then, once it had been brought,
Gawain swore indeed he would
Seek out the lance that dripped with blood,
Thus a year and a day’s respite
Was granted, ere there be a fight
Twixt him, and Guinganbresil;
And Gawain escaped from peril.
He now took leave of the maid,
And to his squires he relayed
The news that they must turn again
For home and leave their lord, Gawain,
With but one mount, his Gringalet.
And, weeping now, they turned away
From their lord, and they were gone.
More of such grief to dwell upon,
And all their tears, displeases me,
While of Lord Gawain, the story
Speaks no more; so now I shall
Take up the tale of Perceval.
LINES 6009-6090 PERCEVAL IS ADMONISHED FOR HIS IRRELIGION
PERCEVAL, so says the story,
Had, long since, lost his memory,
And of God he thought no longer.
Five Aprils, and five Mays later,
Five years he’d spent passing by
Church and chapel that met his eye,
Yet entering not, nor one prayer
To God or his saints offering there;
Five years whose days he sought still,
With deeds of chivalry to fill,
With all kinds of strange adventures,
Hardships, and perilous ventures;
Thus he journeyed, finding those
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Most testing, for such he chose,
And with naught did he contend
He could not conquer, in the end.
Sixty knights, of worth, he fought,
And sent them to King Arthur’s court,
In those five years of battle dire.
Thus did he spend five years entire
And all without a thought of God.
Five years later his charger trod
Through a tract of wilderness;
Armed completely, nonetheless,
As was his wont, he rode that day,
And met three knights upon the way;
With them ten ladies who, he found,
Went bare-footed, in woollen gowns,
And, also, their heads were hidden
By their hoods, as they were bidden.
That he was armed from head to toe,
And with his shield and lance did go,
Amazed them, for to save their souls
These ladies, as if they trod hot coals,
Their penitence bare-foot did make,
For all their sins, and the Lord’s sake.
And, of the knights, one of the three
Called to Perceval: ‘Tarry, by me!
Believe you not in Christ the Lord,
Who to us the New Law did accord,
And gave this law to Christian folk?
There is no good reason to cloak
Yourself in armour, in full pride,
On the day that Jesus Christ died.’
And Perceval who’d not a thought
Given to hour or day, or aught
Of this, troubled at heart, replied.
‘What day then is today?’ he cried.
‘What day, sire? Do you not know?
Tis Good Friday, when we all go
Honouring the cross and, within
Our hearts, do bewail our sins.
He hung upon the cross this day,
For thirty pieces, they did betray
Him, who of every sin is free.
For all the world’s sins did He
Become a man, the sins that we
Are marred by, God and man in one,
And of the Virgin born, a son
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Of the Holy Spirit conceived,
When God flesh and blood received,
Such that His true divinity
In human form this earth did see.
Who holds this not to be the case,
Shall never look upon His face.
He was born of the Virgin, and
Took on the soul and form of man,
In holiest divinity.
Upon this day, I say to thee,
He hung upon the cross, indeed,
And from Hell his friends
He freed. This day is holy, for Our Lord
Both saved the living, and restored
The dead to their new life again.
He saved us all, despite his pain;
He triumphed over sin and hate,
Gracing our pitiful estate;
For, when raised upon the cross,
He raised us all from pain and loss.
All who hold Him in reverence
Should spend this day in penitence.’
LINES 6091-6151 PERCEVAL MEETS THE HERMIT
‘FROM whence now come you, then?’
Said Perceval. ‘From the best of men,
A holy hermit, both good and wise;
In the forest his dwelling lies.
So holy that he lives, I own,
By the grace of God alone.’
‘And, in God’s name, what sought you there?
What did you do? How did you fare?’
‘Why, sir,’ one of the ladies said,
‘We of the sins we’ve committed
Made confession, did counsel ask;
Performing thus the greatest task
We Christians can, who, restored,
Would be pleasing to Our Lord.’
All that Perceval heard did so
Soften him, and pleased him so,
He wished to talk with that good man.
‘I’d go there, swiftly as I can,
To that holy hermit, today,
If I but knew the nearest way.’
‘Sire, who would reach that place
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Must go the path you now face,
And note all the branches, dotted
Here and there, that we knotted,
With our hands, along the way,
That none here might go astray;
We twisted them in that manner.
So they’d find the hermit’s shelter.’
To God, each other commending,
Their questions now had ending;
And Perceval entered on his road;
Venting heartfelt sighs, he rode;
Sins, of which he now repented,
Toward God, he thus lamented.
Beneath the trees, as his tears fell,
He rode and, at the hermit’s cell,
Dismounted and disarmed, then he
Tied his steed to a hornbeam tree.
Next, he entered the chapel there,
A little room, where, at prayer,
He found the hermit and a priest,
And an acolyte, he not the least
Of them, beginning the service,
The noblest that in holy place is
Spoken, and indeed the sweetest.
Perceval, like one who confessed,
Fell to his knees on entering,
And the hermit summoned him,
Seeing his sad humility,
The teardrops falling ceaselessly,
And running swiftly down his face.
Perceval, feeling deep disgrace,
At having sinned against the Lord,
Seizing him by the foot, implored
Him to counsel him in God’s name,
Hands clasped, bowed low in shame,
Since great need of counsel had he.
And the saintly man said, sweetly,
That he should make confession,
Of his sins, for their remission
Confession and repentance won.
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LINES 6152-6222 HE SPEAKS OF THE GRAIL, AND PERCEVAL’S GENEALOGY
‘OH, sir, for five years past, I’m one,
Who’s known not what he was doing,
Not loving God, nor believing
In Him, nor doing aught but ill.’
‘Ah, dear friend, pray that still
He may have mercy on the soul
Of His sinner; your tale unfold,
Of the manner of your sinning.’
‘Oh sir, beside the Fisher King,
Upon a time, I saw the lance,
That drips blood as it doth advance,
While, of the grail, that I observed,
I know not whom, by it, was served.
Since then I’ve been so sorely tried,
I’ve wished indeed that I had died.
And then, I did forget Our Lord,
Not once his mercy I implored,
Nor did one deed that, to me,
Deserves mercy from such as He.’
‘Ah, dear friend,’ the hermit said,
‘How are you named, where bred?’
‘Perceval am I,’ he replied.
At the name, the hermit sighed,
For that name the hermit knew.
‘Brother,’ he said, ‘harm came to you,
Through a sin you knew not, brother.
Twas the grief you caused your mother,
On that day when you left her side,
And from that grief it was she died,
For she fell, swooning, as you saw,
At the bridgehead, beside her door.
Because of the sin you thus incurred,
You failed to ask, said not a word,
About the lance, or of the grail;
Thus the ill that plagues your tale.
And know, you’d not have endured,
If you mother had not implored
God to keep you in his care.
So powerful her parting prayer,
That God has protected you
From death, and from prison too.
You sinned when silence seized your tongue,
When you saw the drop that sprung
From the lance that passed you by,
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And never asked the reason why.
The fool, who asked not, of the grail,
Whom, by it, one serves, did fail.
Whom one serves by it, is my brother;
And our sister was your mother.
And then is the rich Fisher
King Son to him of whom I’m speaking,
Who has himself served by the grail.
And think not that from that grail
Lamprey, salmon, or pike has he;
A single host, assuredly,
That in the grail one brings to him,
Sustains and warms the life in him.
So holy a thing is the grail,
And he, so spiritual, without fail
The host within the grail, no more,
Maintains his life, so it endure.
For twelve whole years, that chamber
He’s sought not once to leave, ever,
There, where the grail did enter in.
Now absolution for your sin
I wish to grant, ere you depart.’
‘Dear uncle, with all my heart,
I’d welcome it. And as my mother
Was your sister, you ought rather
To call me nephew and I, therefore,
You uncle, and love you the more.’
LINES 6223-6292 THE HERMIT, HIS UNCLE, COUNSELS AND INSTRUCTS
PERCEVAL
‘TIS true, dear nephew. Now repent!
Have pity on your soul; intent,
If you are, on true repentance,
Then seek to go, in penitence,
To church, every day, in lieu
Of elsewhere, twill profit you.
Make sure you never fail to go
If you are in a place you know
Contains a church, or a chapel,
Go at the sounding of the bell;
If you’ve risen earlier, go then;
For how can it harm you, when
Your soul doth prosper if you go.
And if the mass has started, so
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Much the better, stay till the priest
Is silent, and his chant has ceased.
If all this you do willingly,
If in this your spirit is free,
You may yet attain the prize,
And find a place in paradise.
Love God, believe in God, adore
Him; show all good folk honour;
And stand, when the priest is there,
For such demands but little care;
God loves that act, in verity,
Since it displays humility.
For all your sins in this place,
Do all, if you would win God’s grace
Which you possessed, years ago.
Now tell me then, will you do so?’
‘Yes, indeed, and most willingly.’
‘Then I ask that you stay with me,
For two whole days, and do eat,
As a penance, but the food I eat.’
And Perceval to this agreed,
And the hermit in the Creed
Instructed him and, soft but clear,
Whispered a prayer in his ear,
Repeating it, till it remained.
And that prayer itself contained
A host of names of Our Lord,
The greatest language doth afford,
So powerful no mouth should name,
Except in fear of death, the same.
When he’d taught him the prayer,
He warned him to take great care
To speak it not, except in peril.
‘Sire, I will not,’ said Perceval.
So he remained, and so he heard
In joy, their service, every word,
And then to the cross he prayed,
And wept for his sins, and made
Obeisance, and repented humbly,
And thus, a lengthy while, knelt he.
That evening he sat down to eat
All the hermit was pleased to eat,
While his horse had a bed of straw,
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‘And the hermit in the Creed Instructed him and, soft but clear’
Adapted from Le Morte d'Arthur (1893), Sir Thomas Malory (15th cent) and Ernest Rhys (18591946)
Internet Archive Book Images

And barley and oats and, cared for
In a stable, was thus well-served,
Bathed and groomed, as he deserved.
Thus Perceval came to know again
That God, upon a Friday, was fain
To meet His death upon the cross;
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At Easter-tide thus Perceval was
Granted communion, blamelessly.
Of Perceval’s tale, more lengthily,
Here the book tells nary a word,
But you will certainly have heard
More than enough of Lord Gawain,
Ere I speak of Perceval again.
The End of the Tale of Perceval

TRANSLATOR’S AFTERWORD:
Chrétien’s material concerning Perceval and the Grail finishes here, providing an artistically
satisfying ending. His unfinished text continues, however, for a further three thousand lines or
so, relating further adventures of Gawain, which are not directly pertinent to the Grail story, and
do not mention Perceval. They should logically preface the four lengthy Continuations of the
Grail story, penned by other medieval authors (Wauchier de Denain/Pseudo-Wauchier, Gerbert,
and Manessier). Those who wish to know more of Gawain and Perceval, and of the Grail, should
refer to the Continuation texts, of which English translations have been published. Suffice it to
say that, in my humble opinion, Chrétien’s tale is the first and the best, balancing Gawain, the
exemplar of the courtly code of chivalry and courtesy, with the naïve Perceval, who ultimately
follows the spiritual path. Note that Chrétien’s patron, Philip I, Count of Flanders, died at the
Siege of Acre in 1191 during the Third (and his second) Crusade, which may explain the tale’s
intertwining of the courtly and religious duties of knighthood.

1. ¿Cómo compara Chrétien al conde Felipe de Flandes con Alejandro?
2. ¿Por qué escribió Chrétien el “Cuento del Grial”?
3. ¿Con quién confunde primero “el hijo de la Dama Viuda” a los 5 caballeros
armados que OYE venir por el bosque?
4. ¿Qué cree “el hijo de la Dama Viuda” que son esos caballeros armados cuando
los VE?
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5. ¿Quién cree que es el caballero que se le aproxima y por qué?

ABOUT THE AUTHOR
Chrétien, likely a native of Troyes in north-eastern France, served at the court of his patroness,
Marie of France, Countess of Champagne and daughter of Eleanor of Aquitaine, between 1160
and 1172. Hers was a literate court, and she herself knowledgeable in Latin as well as French
texts, and Chrétien used the legendary court of King Arthur as an analogue for the French and
Angevin courts of his own day. Marie’s mother Eleanor became Queen of England, in 1154, as
the spouse of Henry II, following annulment of her marriage to Louis VII of France, thus
Chrétien was able to blend French and British traditions in his works. Between 1170 and 1190,
Chrétien, writing in fluent octosyllabic couplets, developed and transformed the narrative verse
tradition, and laid the foundations for the plot-driven prose narratives of later times.
ABOUT THE TRANSLATOR
Anthony Kline lives in England. He graduated in Mathematics from the University of
Manchester, and was Chief Information Officer (Systems Director) of a large UK Company,
before dedicating himself to his literary work and interests. He was born in 1947. His work
consists of translations of poetry; critical works, biographical history with poetry as a central
theme; and his own original poetry. He has translated into English from Latin, Ancient Greek,
Classical Chinese and the European languages. He also maintains a deep interest in
developments in Mathematics and the Sciences.
He continues to write predominantly for the Internet, making all works available in download
format, with an added focus on the rapidly developing area of electronic books. His most
extensive works are complete translations of Ovid's Metamorphoses and Dante's Divine
Comedy.
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Garcilaso de la Vega
Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501?-1536) es uno de los poetas más importantes del
Renacimiento español. Nacido en una familia noble, fue educado al estilo humanista y se
convirtió en el perfecto caballero adepto a las armas y a las letras. Entró así a formar parte de la
corte del rey Carlos V, participando en las expediciones a Rodas en 1522 y a Túnez en 1535. En
1525 se casó con Elena de Zúñiga, pero al año siguiente conoció a Isabel Freyre, dama
portuguesa a quien escribió sus mejores poemas amorosos. Por motivos no bien esclarecidos,
tuvo que exiliarse, primero a la isla de Schut, en el río Danubio, y luego a Nápoles, donde
conocería a escritores importantes de la época como Torquato Tasso y Juan de Valdés, conocido
este último por ser uno de los máximos humanistas españoles. En 1536, Garcilaso recibió una
herida mortal en el ataque al fuerte de Le Muy durante la invasión de Francia, muriendo así a la
temprana edad de 35 años.
La obra de Garcilaso es capital en la historia de la poesía española por introducir, junto con Juan
Boscán, el estilo “italianizante” en la lírica española, lo que fue una verdadera revolución
poética. Recibió gran influencia de Petrarca en la creación de sus poemas amorosos, que, como
los suyos, describen siempre un “amor a distancia” en que el poeta se contenta con la
contemplación de su amada, o incluso a amarla sin siquiera verla. La amada inspira al poeta a
describir sus sentimientos por ella, que suelen así quedar intensificados. El amor cortesano y
neoplatónico de la Edad Media ven en Garcilaso una continuación, mostrando lo que en el s.
XIX terminaría en llamarse “amor romántico”. Es por eso que esta antología incluye varios
poemas amorosos de este poeta, uno de los más “románticos” de la literatura española.

Soneto III de Garcilaso de la Vega
La mar en medio y tierras he dejado
de cuanto bien, cuitado, yo tenía;
y yéndome alejando cada día,
gentes, costumbres, lenguas he pasado.
Ya de volver estoy desconfiado;
pienso remedios en mi fantasía;
y el que más cierto espero es aquel día
que acabará la vida y el cuidado.
De cualquier mal pudiera socorrerme
con veros yo, señora, o esperallo,
si esperallo pudiera sin perdello;
mas no de veros ya para valerme,
si no es morir, ningún remedio hallo,
y si éste lo es, tampoco podré habello.
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1. ¿Qué “día” espera con certeza el poeta? ¿Por qué?
2. ¿Qué podría aliviar el dolor del poeta?
3. ¿Qué teme el poeta acerca de su muerte? ¿Qué recurso literario es éste?
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Calderón de la Barca
Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600-1681) es el dramaturgo más importante del Siglo de
Oro. “Él y su escuela se distinguen de Lope de Vega y su círculo por una serie de diferencias
estilísticas: Lope lleva a cabo sus obras basándose en una composición lírica y rápida, mientras
que Calderón busca efectos especiales que derivan del uso del conceptismo y del culteranismo
(los estilos dominantes del Barroco español) y da mayor importancia al uso del lenguaje y a la
construcción de la obra en cuanto al aspecto formal. La obra de Calderón es más tendenciosa y
más didáctica que la de Lope.”11 Calderón destaca por su maestría en el auto sacramental.
Calderón estudió en el Colegio Imperial de los jesuitas hasta los 14 años, cuando se matriculó en
Alcalá (1614). Estudió derecho canónico en Salamanca, pero abandonó antes de terminar y
volvió a Madrid. Allí llevó una vida llena de pleitos y todo tipo de problemas. Viajó por Flandes
e Italia y formó parte del cortejo del duque de Frías. A causa de una riña, Calderón violó el
sagrado de un convento en el que se encontraba su hija. A pesar de sus problemas con la ley,
nunca perdió el favor del rey Felipe IV, quien en 1637 lo hizo caballero de Santiago, un honor
muy apreciado. Pese a haber tenido varias amantes (o quizás a causa del remordimiento que eso
le causó), se ordenó sacerdote en 1651.
Calderón escribió una gran multitud de obras de teatro: tragedias (El médico de su honra siendo
la más conocida), históricas (El alcalde de Zalamea es la más importante), comedias de
costumbres, obras palaciegas, mitológicas, filosóficas (La vida es sueño, que es su obra más
importante y una de las obras de teatro más importantes de la literatura española), de tema
caballeresco, zarzuelas y entremeses. Esta antología incluye “El monólogo de Segismundo”, que
es la sección más famosa de esta obra. El motivo de esta selección es que este soliloquio cubre
varios temas que son románticos por naturaleza: la soledad, el sufrimiento, el ansia de libertad, la
naturaleza y, sobre todo, la intensidad de los sentimientos. El príncipe Segismundo ha sido
recluido en una torre por su padre injustamente y, en este monólogo, expresa todas las emociones
que siente durante su encierro. Tanto el contenido como la forma de este monólogo poético
muestran un “romanticismo” exaltado que ha despertado gran fervor y popularidad en el público
lector (y teatral) desde su publicación/representación inicial.
Primer monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, drama de Pedro Calderón de la
Barca
Primer monólogo de Segismundo
¡Ay mísero de mí, ¡ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
Ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
11 Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana.
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vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito del nacer),
¿qué más os pude ofender,
para castigarme más?
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que no yo gocé jamás?
Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma,
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corre con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que dejan en calma;
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?
Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
(gracias al docto pincel),
cuando, atrevido y cruel,
la humana necesidad
le enseña á tener crueldad,
monstruo de su laberinto;
¿y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad?
Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas
sobre las ondas se mira,
cuando á todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío;
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¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?
Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de los cielos la piedad
que le dan la majestad
del campo abierto á su huida;
¿y teniendo yo más vida,
tengo menos libertad?
En llegando á esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera arrancar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia ó razón
negar a los hombres sabe
privilegios tan süave
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
á un pez, a un bruto y á un ave?

1. ¿En qué persona está escrito este poema?
2. ¿Cuál es el tema del poema?
3. ¿Con qué y con quién(es) compara su estado su hablante? Nombra todas las
imágenes usadas por el poeta. ¿Por qué se compara a todos estos elementos?
4. ¿Cuál es el estado emocional del hablante?
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François Auguste de Chateaubriand: Atala (1801)

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
Chateaubriand, François Auguste. Atala,1801. Project Gutenberg,
https://www.gutenberg.org/files/44427/44427-h/44427-h.htm
François Auguste de Chateaubriand (Saint Malo, 1768-Paris, 1848) fue uno de los primeros
escritores románticos franceses y uno de los más populares. Tras terminar la escuela, se convirtió
en un oficial de la caballería. Al principio de la Revolución Francesa (1789-1799), no quiso
unirse a las fuerzas realistas, por lo que huyó navegando a los Estados Unidos, donde conoció a
los indígenas de la región de las cataratas del Niágara. Después de enterarse de la caída del rey
Luis XVI en 1791, regresó a Francia, donde se casó con una rica heredera de 17 años de edad.
Luego, se unió a las fuerzas realistas, siendo herido durante el asedio a Thionville. Eso le costó
su separación delo ejército.
Tras una breve estancia en Inglaterra, Chateaubriand se hizo periodista y empezó a escribir sus
libros. Atala (1801) se hizo rápidamente muy popular y se convirtió en una de las obras en prosa
más bellas del Romanticismo. La novela, situada en la primitiva zona de los indígenas Nátchez,
trata de la relación idílica entre una chica cristiana que ha prometido mantener su virginidad y un
Nátchez, de quien ella se enamora. Sintiendo una tremenda angustia ante su situación, termina
envenenándose para no caer en la tentación. Este amor imposible, la presencia de a naturaleza
bella y desbocada de la región Nátchez, la lucha entre el deseo amoroso y la religión y la
amenaza constante de la muerte hacen de esta obra una de las más románticas de este período
literario. Si añadimos a esto el hecho de que la obra fue ilustrada por Gustavo Doré con unos de
los grabados más conmovedores de la historia a causa de su belleza y de la intensidad de los
sentimientos expresados en ellos, no nos extraña que Atala se convirtiera en una de las obras
románticas de mayor éxito, no sólo en esa época, sino en la posteridad. Es por este motivo que la
presente antología la ha incluido. Debido a su extensión, sólo se presenta aquí el enlace a la obra,
y el instructor puede asignar a sus estudiantes la extensión que le parezca más conveniente.12
Preguntas sobre el primer capítulo de Atala:
¿Cuál es el tema del capítulo?
Describe el argumento.
Enumera las características románticas del texto

12 La información factual está sacada de la Enciclopedia Británica digital: https://www.britannica.com/biography/Francois-Auguste-Rene-vicomte-de-Chateaubriand

188

Contexto histórico del Romanticismo español
L’Enciclopèdie by D’Alembert and Diderot (1751-1772)
https://quod.lib.umich.edu/d/did/
Citation:
The Encyclopedia of Diderot & D'Alembert Collaborative Translation Project,
quod.lib.umich.edu/d/did/.
Es imprescindible conocer el período de la Ilustración para poder entender el Romanticismo,
pues éste surgió como contraposición al anterior. La idealización romántica surgió en oposición
al racionalismo ilustrado, así como a la primacía que este período dio a la ciencia y al saber en
general. Un texto fundamental de la Ilustración fue la Enciclopedia francesa, escrita por Denis
Diderot y Jean Le Ronde d’Alambert entre 1751 y 1772 en París con el objetivo de difundir las
ideas de la Ilustración francesa. Esta obra está compuesta de 17 volúmenes y tuvo gran influencia
en las letras del resto del mundo, incluyendo España, que mantuvo una relación muy estrecha
con su país vecino, tanto en la política como en muchos otros aspectos.
El deseo de reunir el conocimiento universal en una sola obra es algo típico de la Ilustración. La
publicación de la Enciclopedia francesa fue un evento fundamental en la historia y una lectura y
observación de algunos términos ayudarán al lector a apreciar la importancia de esta obra y los
elementos característicos de este período.
El motivo de incluir este enlace es ofrecer al estudiante/lector la oportunidad de ver por sí mismo
la profundidad e ideología con que están compuestas todas las explicaciones a los términos
incluidos en esta magna obra.
El modo más fácil de buscar un término es usando la función de “Browse” en el enlace y buscar
una palabra siguiendo el orden alfabético. Recomiendo que el lector interesado busque unos tres
o cuatro términos para hacerse una idea aproximada de la profundidad con que cada término es
definido y explicado. Dada la magnitud de esta obra, recomiendo al lector buscar los siguientes
términos: “religion”, “America” y “galaxy”. También recomiendo que busque algunas de las
muchas y magníficas ilustraciones incluidas en la enciclopedia, como las presentes en los
términos “anatomy” y “clockmaking”, por mencionar unas pocas. Para encontrar éstas, bajo
“Browse”, haga clic en “Plates by English title”.
Para más información sobre la Enciclopedia francesa, lea el siguiente enlace:
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/enciclo.html
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Jean Jacques Rousseau: Emile, or Education (1762)
Read Book 1
https://oll.libertyfund.org/titles/rousseau-emile-or-education
Citation:
“Online Library of Liberty.” Emile, or Education - Online Library of Liberty,
oll.libertyfund.org/titles/rousseau-emile-or-education.
Jean Jacques Rousseau (Suiza, 1712-Francia, 1778) fue uno de los principales pensadores de la
Ilustración francesa, junto con Montesquieu y Voltaire. Su intención de superar el oscurantismo
de las épocas anteriores es similar a la de los ilustrados franceses; lo que lo distingue de éstos es
su concepto del progreso y sus ideas políticas y sociales, más avanzadas que las de sus
contemporáneos, las cuales preludiaron la Revolución Francesa. Su sensibilidad literaria se
anticipó al Romanticismo y sus conceptos sobre la educación le llevaron a que se le considerara
el padre de la pedagogía moderna.
Su obra Emilio o de la educación (1762) es una novela pedagógica cuyas ideas religiosas
causaron la condena inmediata de la obra y de su autor por parte de las autoridades parisinas.
Esta condena hizo que Rousseau huyera a Inglaterra, de donde sólo regresaría hacia el final de su
vida (https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseau_jeanjacques.htm).
La idea más famosa de la obra de Rousseau es que el hombre es bueno por naturaleza: es el
hombre (el contexto) lo que lo corrompe. Esta idea se opone a la doctrina católica, que considera
justamente lo contrario: el hombre es pecador por naturaleza a causa del pecado original de
Adán. Pese a este concepto, la idealización del hombre “natural” o “salvaje” es algo que
preconiza el romanticismo, así como su sensibilidad literaria. Otro aspecto que comparte
Rousseau con el Romanticismo es su protesta contra la civilización capitalista moderna. Estos
elementos hacen que sea importante conocer su obra para una comprensión global de este
movimiento literario.
Se ha incluido en esta antología el Libro I de esta novela para ofrecer al lector una idea general
de los temas de esta novela, así como de su tono, algunos de los cuales se apreciarán más tarde
en la época romántica.
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The French Revolution (1789-1790)
https://www.history.com/topics/france/french-revolution
Citation:
History.com Editors. “French Revolution.” History.com, A&E Television Networks, 9 Nov.
2009, www.history.com/topics/france/french-revolution.
***This work is copyrighted and protected by U.S. and International copyright law.
Reproduction and distribution of this work without written permission is prohibited.
Hay una estrecha conexión entre la sensibilidad romántica y la Revolución Francesa. Samuel Gili
Gaya resume esta conexión en los siguientes aspectos: “los afanes de libertad política son
paralelos a los de libertad artística; la teoría literaria de los románticos, tumultuosa e iconoclasta,
es como una tabla de “Derechos del Hombre” aplicada al arte. Nada de reglas clásicas ni de
modelos tradicionales que traben la inspiración del escritor” (175-176).13 El ansia de libertad, el
individualismo, el sentimiento de rebelión de los escritores románticos tienen a la Revolución
Francesa como base e inspiración. Históricamente hablando, es imprescindible un conocimiento
básico de la Revolución Francesa para entender el movimiento del Romanticismo y es por este
motivo por lo que se consideró importante incluir en esta antología un breve ensayo que
ofreciera al lector una idea general de esta revolución.

13 Iniciación en la historia literaria universal. Barcelona: Teide, 1979. 13a ed.
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España bajo la influencia de la Francia revolucionaria
http://roble.pntic.mec.es/arot0012/contem_antonio_roca/espaa_bajo_la_influencia_de_la_francia
_revolucionaria.html
***For this work, unfortunately, I am not allowed to modify the material under the license.
Citation:
Torres, Antonio Jesús Roca. “España Bajo La Influencia De La Francia Revolucionaria.” España
Bajo La Influencia De La Francia Revolucionaria | Contemporánea 2.0,
roble.pntic.mec.es/arot0012/contem_antonio_roca/espaa_bajo_la_influencia_de_la_francia_revo
lucionaria.html.
CC BY-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any
medium or format in unadapted form only, and only so long as attribution is given to the creator.
The license allows for commercial use.
Hay una estrecha conexión entre la sensibilidad romántica y la Revolución Francesa. Samuel Gili
Gaya resume esta conexión en los siguientes aspectos: “los afanes de libertad política son
paralelos a los de libertad artística; la teoría literaria de los románticos, tumultuosa e iconoclasta,
es como una tabla de “Derechos del Hombre” aplicada al arte. Nada de reglas clásicas ni de
modelos tradicionales que traben la inspiración del escritor” (175-176).14 El ansia de libertad, el
individualismo, el sentimiento de rebelión de los escritores románticos tienen a la Revolución
Francesa como base e inspiración. Históricamente hablando, es imprescindible un conocimiento
básico de la Revolución Francesa para entender el movimiento del Romanticismo y es por este
motivo por lo que se consideró importante incluir en esta antología un breve ensayo que
ofreciera al lector una idea general de esta revolución.
El reinado de Carlos IV (1788-1808) está
condicionado por la Revolución Francesa. En un
principio, se intenta aislar a España de los
acontecimientos franceses, cerrando las fronteras
y prohibiendo todo tipo de publicaciones que
dieran noticias sobre Francia. Este cordón
sanitario es el más rígido de Europa, y provoca
un frenazo en las reformas ilustradas, así como
un regreso de la iglesia a posiciones de poder,
con la Inquisición encargándose de la censura de
libros. Estos hechos dividen a los ilustrados
españoles: algunos se posicionan a favor de la
tradición absolutista y otros encuentran su
inspiración en los acontecimientos franceses.

14 Iniciación en la historia literaria universal. Barcelona: Teide, 1979. 13a ed.
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Carlos IV designa a Manuel Godoy como su favorito en la corte, que pasa a dirigir la política del
reino en función de sus intereses, con plenitud de poderes. El Choricero, apodado así en
referencia a su extracción humilde extremeña, se gana el desprecio de la nobleza española y la
desconfianza del príncipe heredero, Fernando.
Bajo su mando, España se alía con Inglaterra y entra en guerra con Francia al ser decapitado el
rey francés, Luis XVI. Pero a partir de 1796, dado que el Directorio ha moderado la obra
revolucionaria, y que Inglaterra sigue desestabilizando el monopolio español en América, se
recuperan la alianza con Francia y el enfrentamiento con Inglaterra.
Esta alianza es explotada por Napoleón, que fuerza en 1801 la invasión de Portugal para intentar
hacer efectivo el bloqueo comercial a Inglaterra (Guerra de las Naranjas), y en 1805 sacrifica la
armada española en la Batalla de Trafalgar. El error definitivo de Godoy consiste en firmar con
Napoleón el Tratado de Fontainebleau en 1807, que permite la entrada de tropas francesas en
España para invadir y repartirse Portugal: Napoleón introduce más tropas de las acordadas y
comienza la invasión de la Península Ibérica.
El Príncipe de Asturias instiga el Motín de Aranjuez contra Godoy el 17 de
marzo de 1808, consiguiendo la destitución de éste y la abdicación de su
padre, que lo convierte en Fernando VII. Napoleón aprovecha la disputa
entre padre e hijo para reunirlos en Bayona (Francia) y obligar a Fernando
VII a abdicar en favor de su hermano, José Bonaparte, que reinará en
España como José I con el apoyo de muchos ilustrados españoles, que
veían en él una oportunidad para sacar al país de su situación de atraso
político y cultural sin prescindir del Absolutismo. Fueron conocidos como
“afrancesados”.
La Guerra de la
Independencia contra Francia comienza el dos
de mayo de 1808, con el alzamiento del pueblo
de Madrid contra la ocupación francesa. El
levantamiento se repite en muchas ciudades
ocupadas, concitando la colaboración del
pueblo llano y las clases pudientes
conservadoras (clérigos, funcionarios reales,
militares), que se apresuran a constituir juntas
provinciales y una Junta Central que represente
la soberanía nacional española. Esta Junta
Central consigue la alianza con el Reino Unido
contra los franceses, pero las derrotas militares
la hacen replegarse hacia Cádiz, único territorio no ocupado en 1810.
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En Cádiz se convocan las Cortes, con una composición mayoritariamente burguesa que
aprovecha para iniciar una revolución liberal en España. Diputados como Argüelles redactan la
primera constitución española, la de Cádiz de 1812, sustentada en la soberanía nacional y la
división de poderes. Conocida popularmente como La Pepa, en ella se reconocen un conjunto de
derechos individuales (derecho a la propiedad, igualdad jurídica, libertad de imprenta…), así
como medidas encaminadas a desmantelar el Antiguo Régimen (supresión de la Inquisición y de
la tortura, secularización de bienes de órdenes religiosas, supresión de señoríos y gremios,
libertad de industria y comercio…). Desde 1811, la oposición a esta revolución liberal gana
fuerza entre el clero y los militares, que tratan de bloquear la legislación modernizadora de las
Cortes.
El ejército inglés dirige al español en las operaciones bélicas, aunque con poco éxito en los
primeros años. Una excepción es la batalla de Bailén (1808), primera derrota campal de
Napoleón en toda Europa. El pueblo, por su parte,
adopta la forma de lucha conocida como guerrilla:
partidas de guerrilleros de extensión variable con un
conocimiento detallado del terreno y apoyo popular que
hostigan al ejército francés y minan su moral con
ataques sorpresa y emboscadas, evitando el
enfrentamiento abierto. Algunos guerrilleros
destacados son Espoz y Mina, el Empecinado o el cura
Merino. Especial relevancia tiene la guerrilla en
las sierras de Cádiz y Ronda.
Las dificultades que manifiesta España para defenderse de los franceses alientan el movimiento
independentista en las colonias americanas, expresión del descontento criollo por su marginación
del poder político.
La resistencia interna, la ofensiva angloespañola capitaneada por Wellington y el inicio de la
guerra con Rusia hacen que el ejército francés se repliegue y termine por salir de la Península en
1814. Con el Tratado de Valençay finaliza la guerra y se restituye en el trono a Fernando VII.
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Jovellanos reacciona ante la Revolución Francesa: “De Jovino a Poncio” (1793)
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6019

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
“Obras Completas De Jovellanos.” Bicentenario De Jovellanos 1811 2011 RSS,
www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6019.
Baltasar Melchor de Jovellanos nació en Gijón (Asturias, en el noroeste de España) en 1744 y
murió en 1811. Adoptó el nombre de “Jovino” en Sevilla.15 Fue el mejor prosista de su época. Es
un representante fundamental del movimiento ilustrado. En 1797, Jovellanos fue nombrado
ministro de Justicia y de Asuntos Eclesiásticos, puesto que tuvo que abandonar un año más tarde
debido al antagonismo que crearon sus acciones entre la Iglesia, las academias, la reina y Godoy,
el ministro del rey Carlos IV. A consecuencia de esto sería arrestado en 1801, pasando así a
pasar 7 años en una cárcel de Mallorca.
Entre las obras que escribió Jovellanos destacan Pelayo (1769), una tragedia sobre este héroe de
la Reconquista, una comedia sentimental sobre las reformas del código penal titulada El
delincuente honrado (1774) y sus Diarios, publicados en tres volúmenes (1953-1955)
póstumamente, considerados “como los mejores escritos del género en España”.16 También
escribió poesía, recogida en la Colección de varias obras en prosa y verso (1830-1832, 7 vols.).
El poema presente en esta antología se ha escogido por sus referencias a la Revolución Francesa
y por la fuerza de sus sentimientos, que anticipan los que tanto prevalecerían en el
Romanticismo. Es un buen puente entre la Ilustración y el Romanticismo.

5

Dejas ¡oh Poncio! la ociosa Mantua,17
y de sus musas separado, corres
a do18 las torres de Cipión descuellan
sobre las ondas;19
sobre las ondas que la grande armada
mecen humildes del monarca hispano,
a cuya mano, tímido, Neptuno20
cedió el tridente.21

15 Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana. Barcelona: Crítica, 1978.
16 Diccionario Oxford mencionado anteriormente.
17 Mantua es una ciudad en Italia que pertenecía al imperio español desde la época de Carlos V hasta su pérdida en el s. XIX. Está en el norte de Italia y, en 2016, fue declarada
capital de la cultura italiana; en 2017 fue declarada capital europea de la gastronomía. Su centro histórico ya había sido declarado Patrimonio Universal por la UNESCO en 2007
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mantua#Duchy_of_Mantua)
18 Arcaísmo: “donde”.
19 Olas
20 Dios de la mitología que gobierna las aguas y los mares. Cabalga las olas sobre caballos blancos (https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(mitolog%C3%ADa)
21 La lanza que termina en tres puntas que usaba Neptuno:

195

10

15

20

¡Oh cuánta noble juventud te espera!
¡Oh cómo hierve, y animosa explaya
sobre la playa su valor, de triunfos
impaciente!
Sube las altas naos22 presurosa,
y por el ancho piélago23 cruzando,
gira bramando cual león que hambriento
busca su presa.
Tiembla a su vista, pálida, y se esconde,
despavorida, la feroz Quimera24,
que la bandera tricolor25 impía
sigue, y proterva26.
Caerá rendida, y con horrible estruendo
en el profundo báratro27 lanzada,

22 Naves.
23 Parte del mar caracterizada por su parecido fiero y peligroso:

24 Diosa de la mitología griega, hija de Tifón y Equidna. Tenía un semblante monstruoso, híbrido entre un león, un macho cabrío y un dragón que devoraba ganado y otro tipo de
animales, aterrorizando a todo el mundo (https://mitologiagriega1102.blogspot.com/p/historia-de-la-quimera.html). Aquí pueden ver una representación visual:

25 Se refiere a la bandera francesa:

26 Que cambia continuamente y da miedo.
27 Infierno.
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será herrojada por las negras furias
de sus cavernas.
Y allí sus dogmas y cruentos ritos,
y allí sus leyes y moral nefanda28,
y allí su infanda deleznable gloria
serán sumidos.
Allí, de donde por desdicha fueran
de la llorosa humanidad salidos,
serán hundidos con espanto, y dados
a olvido eterno.
¡Guar de ti29, loca nación, que el velo
de la inocencia y la verdad rasgaste,
cuando violaste los sagrados fueros
de la justicia!
¡Guar de ti, loca nación, que al cielo
con tan horrendo escándalo afligiste,
cuando tendiste la sangrienta mano
contra el ungido30!
Firmó su santa cólera el decreto
que la venganza confió a la España,31
y ya su saña corre el golfo, armada
del rayo y trueno.
Lidiará Poncio do la roja insignia
se diere al viento por la empresa santa,
do la almiranta desparciere en torno
ruina y espanto.
Lidiará, empero, de Minerva al lado32,
que ella su brazo y asistencia pide,
y ella su égide33 tenderá piadosa
para cubrirle.
¡Cúbrele, oh diva! La naval corona
ciñe a la frente, y tu graciosa oliva34
envía, oh diva, por la amiga mano
del caro Poncio.
¡Guárdale, oh diva, para culto y gloria
de tus altares y delicia mía!
¡Guárdale pía35, y a mis tiernos brazos
vuélvele salvo!

28 Terrible.
29 Arcaísmo: “Vete con cuidado”.
30 Referencia a Jesucristo, que fue “ungido” o bendecido por Dios.
31 Alusión a la guerra entre Francia y España que seguiría a la Revolución Francesa, en la que España terminaría derrotando al ejército de Napoleón.
32 “Al lado de Minerva”, diosa griega de la sabiduría y de la guerra.
33 Debería ser “égida”, que es sinónimo de escudo.
34 Símbolo de la paz.
35 Misericordiosa, compasiva.
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Preguntas sobre el poema de Jovellanos “De Jovino a Poncio”:
¿A quién está dirigido el poema?
¿Qué le pide el poeta a Poncio?
¿Qué representa la bandera tricolor y cómo reacciona el país de la bandera tricolor al ver a
Poncio y su armada?
¿Qué futuro le espera al país de la bandera tricolor?
¿Cómo describe el poeta al país de la bandera tricolor? ¿Por qué?
¿Qué favor le pide el poeta a Minerva?
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Textos del Romanticismo español
José de Cadalso: “Anacreóntica” (1772)
https://ciudadseva.com/texto/anacreontica/

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
“Anacreóntica.” Anacreóntica - José Cadalso - Ciudad Seva - Luis López Nieves,
ciudadseva.com/texto/anacreontica/.
Cadalso nació en Cádiz (Andalucía) en 1741 y murió en 1782. Fue, con Jovellanos, una de las
figuras literarias más importantes del s. XVIII. El patriotismo de Cadalso, “su atrevimiento
crítico frente a las instituciones hipócritas lo hacen una figura imprescindible del
prerromanticismo español.”36 Sus obras más importantes son Cartas marruecas (1793) y Noches
lúgubres (1798). El poema incluido en esta antología, pese a tener una estructura y elementos
clásicos, introduce elementos mitológicos que aparecería más tarde en el Romanticismo, así
como la oposición entre la naturaleza y la corte, símbolo de la oposición entre la Ilustración y el
Romanticismo. El poema sirve de puente entre esto dos movimientos literarios.
Unos pasan, amigo,
estas noches de enero
junto al balcón de Cloris,
con lluvia, nieve y hielo;
otros la pica37 al hombro,
sobre murallas puestos,
hambrientos y desnudos,
pero de gloria llenos;
otros al campo raso,38
las distancias midiendo
que hay de Venus a Marte,
que hay de Mercurio a Venus39;
otros en el recinto
del lúgubre aposento,
de Newton o Descartes
los libros revolviendo;
otros contando ansiosos
sus mal habidos pesos,
36 Ibid.
37 Especie de lanza larga con un asta de hierro en el extremo superior que usaban los soldados de infantería.
38 Sin nada que los cubra.
39 En ese entonces, los planetas y las estrellas asistían a la gente con su orientación.
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atando y desatando
los antiguos talegos40.
Pero acá lo pasamos
junto al rincón del fuego,
asando unas castañas,
ardiendo un tronco entero,
hablando de las viñas,
contando alegres cuentos,
bebiendo grandes copas,
comiendo buenos quesos;
y a fe que de este modo
no nos importa un bledo41
cuanto enloquece a muchos,
que serían muy cuerdos42
si hicieran en la corte
lo que en la aldea hacemos.
Preguntas sobre la “Anacreóntica” de Cadalso:
¿Qué tipos de personas describe el poeta?
¿Con quién se identifica el poeta?
¿Qué propone el poeta? ¿Por qué?
¿Cómo es el lenguaje empleado en el poema?
¿Se aprecia algún elemento romántico en este poema? En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles?

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
Caballero, Fernán. Cuentos y poesías populares andaluces, 1907. Archives.org,
https://archive.org/details/cuentosypoesasp00andagoog/page/n20/mode/2up

40 Pesos y talegos son alusiones coloquiales al dinero.
41 “Importar un bledo” es una expresión coloquial que quiere decir “no importar nada en absoluto”.
42 Inteligentes: es decir, el poeta está abogando por igualdad entre las clases alta y baja.
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Fernán Caballero
Fernán Caballero es el pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber, una de las iniciadoras del
Romanticismo español. Nació en Suiza en 1796, hija de Johann Nikolaus Böhl von Faber, un
comerciante alemán de Hamburgo que pasó mucho tiempo en España, donde se casó con una
gaditana (una mujer de Cádiz). Cecilia Böhl de Faber se educó en Hamburgo, pero visitó España
en 1815 y, en 1816, se casó con el español Antonio Planells y Bardaixi. Cecilia Böhl de Faber
adoptó el pseudónimo Fernán Caballero del nombre de un pueblo en la provincia de Ciudad
Real. Fernán Caballero sería conocida como una novelista y crítica literaria que se convertiría en
uno de los creadores del Romanticismo español (Wikipedia). El cuento original presentado aquí
se publicó en la revista Semanario Pintoresco Español, 21 (3 de mayo de 1852).
Para más información, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1n_Caballero
"La oreja de Lucifer"
Fernán.
Vamos, tio Romance, cuénteme V. un cuento.
Tío Romance.
— Qué, señor D. Fernán, si los que yo sé no son más
que mormajos.43
Fernán.
44
— No le hace : sepa V.45 que á muchos les gustan los
cuentos andaluces, y me dicen que se los escriba.
Tío Romance.
— ¿Y qué, lo que le cuento á su mercé va á ser imprentado46?
¡ Ah qué gracia! Vea V.; yo que pensaba que
aquellas gentes tan estirazadas47, que todas van á escuela de
principios, no les había de gustar más que la latinidad.48
Pero anda con Dios, yo he de hacer lo que su mercé49 me
mande, que el que te favorece te ayuda á50 vivir, y es deuda
agradecer; que el que no es agradecido no es bien nacido.
Yo iré relatando, su mercé irá apuntando y le quitará á la
relación mía los escuajos y barbaridades que diga yo, la
pondrá repulida como cosa de imprenta, y podrá su mercé
escribir á aquellos usías51:
Entre mi oficial y yo
43 Esta palabra no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAEL), pero, contextualmente, implica una minimización de sus cuentos.
44 Coloquial por “no es cierto” o “no diga eso”.
45 Abreviatura de Usted.
46 El tío Romance muestra su falta de educación al decir “imprentado” en vez de “impreso”, que es el participio correcto de imprimir.
47 “Estiradas”, coloquialismo por “que se creen superiores”.
48 Lo culto, lo académico.
49 Andalucismo por “merced”: Ud.
50 En esa época y hasta los años 60
51 Gente importante
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hicimos este retablo;
si está bueno lo hice yo,
y mi oficial si está malo.
¿ Quiere su mercé un cuento de encantamiento?
Fernán.
— El primero que se le venga á las mientes52; y si V. lo
inventa, mejor.
Tío Romance.
— ¡Qué, señor, yo no sé inventar! Eso de inventar son
rayos que se vienen al sentido, y yo tengo el sentido tupido53,
señor D. Fernán; así, le contaré un cuento que sé desde que
me salieron los dientes, y ya se me han caido, con que vea
su mercé la fecha que trae.
Fernán.
Mejor: los cuentos son como el vino, mientras más viejos
más valen.
Tío Romance.
— Pues señor, habla una vez un mercader muy rico que
tenía un hijo que era un sol54. Lo crió como si fuese hijo de
un rey; le enseñó de todo como si se fuese á ordenar, y los
ejercicios de caballero en que salió muy amaestrado. Habíase
hecho un mozo muy bien plantado, muy jaque, muy
bien empatillado55, y guapo como no otro.
Un día le dijo á su padre que aquel lugar le venía angosto56,
que no se hallaba, y que quería irse.
— ¿Y dónde quieres ir? le preguntó su padre.
— A ver mundo, contestó el hijo.
— Estás como el cigarrón57, dijo el mercader, que salta y
no sabe dónde. ¿Cómo has de irte por esos mundos sin
conocencias58?
— Padre, quien tiene arte va por todas partes, respondió
el hijo; y como el padre habia dejado criar muchas alas al
pollo59 para poder retenerlo, cogió éste sus armas, un caballo
de los de punta, y echó á andar por esos mundos.
Al cabo de tres dias que anduvo por breñales60 y matuleras61,
se halló con un hombre que llevaba á cuestas una carga

52 Coloquial for “mente”.
53 “Tener el sentido tupido” es coloquialismo por no ser inteligente o tener una educación básica.
54 “Ser un sol”: expresión coloquial que quiere decir ser muy bien educado.
55 “Bien plantado”, “jaque” y “bien empatillado” son coloquialismos rimbombantes sinónimos de “guapo”.
56 Pequeño.
57 Aumentativo de cigarra, insecto que secaracteriza por ser especialmente ruidoso durante la noche y su manera de saltar, parecido a los saltamontes.
58 Coloquialismo por educación.
59 “Pollo” es coloquialismo por chico guapo y orgulloso.
60 Tierras llenas de peñas y maleza.
61 Coloquialismo por matorrales.
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de tarama62, como dos veces la que puede cargar una carreta,
como que pesaba ciento cincuenta arrobas63.
— Hombre, le dijo el caballero, cargas más que un mulo
matriz; ¿cómo te llamas?
— Me llamo Carguin Cargón64, hijo del buen cargador, respondió
el hombre.
— ¿Te quieres venir conmigo?
— Así fuera su mercé para llevarme como yo para irme,
respondió Carguin.
Se apellaron65, pues, y siguieron su camino.
Al cabo de una hora hallaron á un hombre que estaba
soplando á dos carrillos66, echando más aire que los fuelles de
la fragua de Bucano67, que dicen fué un herrero gigante de
los sonados.
— ¿Qué haces ahí? le preguntó el caballero.
— Calle su mercé, contestó el hombre, que no puedo dejar
de soplar, porque estoy haciendo moler con mi soplo cuarenta
y cinco molinos.
— ¿Y cómo te llamas?
— Soplín Soplón, hijo del buen soplador68, contestó el
hombre.
— ¿Te quieres venir conmigo?
— Sí que me voy, respondió Soplin, que estoy harto de
soplar cuantos dias echa Dios al mundo.
Mas allá se toparon con un hombre que estaba en
acecho.
— ¿Qué haces ahí? le preguntó el caballero.
— Aquí estoy en acecho, á ver cuando oigo salir del mar
una bandada de mosquitos.
— ¡Hombre! Si el mar está á cien leguas.
— ¡Y qué, si los oigo!
— ¿Y cómo te llamas?
— Oidín Oidón, hijo del buen oidor.69
— ¿Te quieres venir conmigo?
— Sí que me voy, que me ha hecho su mercé gracia; ya
avisarán los mosquitos su llegada.
Echaron, pues, los cuatro á andar en amor y compaña, y
llegaron á la vista de un castillo tan mustio, solitario y encapotado,
62 Coloquialismo: leña.
63 Medida de peso antigua.
64 Juego cómico de palabras para enfatizar que está “cargando” una gran cantidad de madera.
65 Continúa el juego de palabras para enfatizar la falta de educación del narrador y de los personajes, pues “apellaron” debería ser “apearon”, “se detuvieron un momento”.
66 “Soplar a dos carrillos”: expresión coloquial que quiere decir “hacer un gran esfuerzo”, “sudar por un esfuerzo físico”.
67 Mezcla de coloquialismo y andalucismo: se refiere a la fragua mitológica del dios romano Vulcano, que es representado como un herrero trabajando con una fragua.
68 Continúa con los juegos cómicos de palabras para nombrar a su personaje según la característica que quiera otorgarle. Esta expresión es paralela a la anterior de “Carguin
Cargón, hijo del buen cargador.
69 Otro juego de palabras paralelo a los anteriores. Ahora se enfatiza la capacidad de oír.
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que más que vivienda de vivos, parecía sepultura
de difuntos.
Conforme se acercaban se iba ahogando el cielo70, de manera
que cuando llegaron, estalló una tormenta de truenos y
relámpagos, con unos aguaceros, que cada gota de lluvia parecía
en el tamaño y en el sonsonete un cascabel.
— Pierda su mercé cuidado, mi amo, dijo Soplín, que
ahora verá donde va la tormenta; y poniéndose en seguida á
soplar, echaron á correr las nubes, los truenos y los relámpagos
por esos cielos tan desatinadamente, que al verlos se
quedó bizco el sol, y la luna con la boca abierta.71
Mas no fué esto lo peor; sino que cuando llegaron al castillo
se hallaron que no tenía puerta, ni entrada, ni postigo,
pero ni señal.
— Bien le dije á su mercé, dijo Oidín que llevaba más
miedo que vergüenza, que ese castillo mal encarado, era solo
para nido de urracas y aposentadero72 de mochuelos.
— Pero yo estoy fatigado y quiero descansar, le respondió
el caballero.
— Pierda su mercé cuidado, dijo Carguín, que trajo en
seguida un peñasco que arrimó al muro del castillo, y entraron
por una ventana.
En las salas aquellas se hallaron unas mesas puestas con
unos manjares de los famosos, sus licores, sus alcarrazas73 de
agua, sus aceitunas, y un pan como unas hostias.74
Después que se hartaron de comer hasta que no pudieron
más, quiso el caballero registrar el castillo.
— Señor, dijo Oidín, para meterse en casas ajenas es
necesario tener conocencia para que no digan: ¿dónde va
este bolo?
— ¡Qué! dijo Carguín, acá no llevamos malos fines; y al
que anda derecho, ¿quién le hecha75 el arado atrás?
— Vamonos de aquí, mi amo, dijo Oidín, á quien no se
le pegaba la camisa al cuerpo; este castillo no está en gracia
de Dios, y mire su mercé que debajo de tierra oigo ruidos
que suenan como lamentos.
Pero el caballero no atendió á Oidín, sino que echó á
andar, seguido de sus criados, y se metieron por aquellos
aposentos, corredores y pasadizos, que estaban todos más intrincados
que si los hubiese labrado un escribano, hasta que
70 Iba oscureciendo.
71 Personificaciones cómicas y poéticas al mismo tiempo.
72 Lugar donde posarse, en este caso los muchuelos.
73 Aumentativo cómico de “alcarraza”, coloquialismo por cántaro de agua.
74 “Como unas hostias”: vulgarismo cómico que quiere decir “muy grande”.
75 Del verbo echar, el autor le añade una hache para enfatizar la falta de educación del personaje.
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por fin vinieron á dar en un patio como una plaza de toros.76
Apenas entraron, cuando les salió al encuentro una serpiente
de siete cabezas á cual más fiera, con siete lenguas que parecían
lanzas, y catorce ojos que parecian dardos77. Carguín,
Soplín y Oidín, más asombrados que rata que sale de vallado,
echaron á correr que se desuñaban; pero el caballero,
que era valiente como un Cid78, y esforzado como un Bernardo79,
sacó su espada, y con cuatro tajos y cuatro reveses, le cortó
á la serpiente sus siete cabezas en un decir tilín80; la mayor
de las siete, después de mirar al caballero con sus fieros ojos
que echaban fuego y sangre, saltó en medio del patio, en el
que se abrió un hoyo por donde coló81.
Volvieron entonces á las voces del caballero los tres que habían
buido82, y se quedaron asombrados de la guapeza de su amo.
— Sabed, les dijo éste mirando el agujero por el que
había colado la cabeza de la serpiente, al que no se le veía
el fin, sabed que ahora vamos al campo por hojas de palma
y esparto, para hacer un Mear83 tan largo que alcance al fondo
de este pozo.
Así sucedió, y estuvieron los cuatro, cuatro años haciendo
soga. Al cabo de este tiempo, alcanzó por fin á dar en lo
firme, y su amo le dijo á Oidin que se descolgase por la
soga, para que viese lo que había allá abajo y se lo viniese
á relatar. Pero Oidín se plantó sobre sus sostenes como
palma barranquera que nada menea84, y le dijo que solo hecho
pedazos bajaría.
El caballero le dijo entonces á Soplín que bajase; este
se ató la soga al cuerpo, y empezó á descender de noche y
de día hasta que llegó abajo. Allí se encontró con un palacio
de los mas famosos, y en una cama recostada á la princesa
de Nápoles, llorando por su cara abajo cada lagrimón
como un garbanzo; esta le contó que Lucifer se había enamorado
de ella, y la tenia allí presa y encantada hasta que
se presentase alguno que la quisiese salvar, para lo cual tendría
que batirse con él y vencerlo.85 Pues ya se halló el que
va á acometer la empresa, dijo Soplín tomando resuello, y no
76 “Como una plaza de toros” es una expresión coloquial que quiere decir “muy grande”.
77 Referencia cómica a un ser mitológico (un especie de dragón de siete cabezas.
78 Referencia al Cid Campeador, personaje histórico legendario y literario que simboliza la valentía personificada.
79 Alusión al personaje literario de Bernardo Carpio.
80 “En un decir tilín”: expresión coloquial que significa “con gran rapidez”.
81 Colar(se): entrar rápida y sigilosamente.
82 Otro ejemplo de la falta de educación del narrador y sus personajes: quiere decir “huido”.
83 Vulgarismo personificado para realzar la intención cómica; sustituye a “orinar”.
84 Colmo a apoteosis de su rebelión o negativa a moverse, con mucha comicidad andaluza. Los andaluces se caracterizan por sus dichos cómicos.
85 Es solamente en este momento de la narración que se ve claro que el “abajo” mencionado anteriormente se refería al infierno o “Hades” mitológico y que la “serpiente” era una
referencia simbólica al diablo, Satanás o Lucifer.
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bien lo hubo hecho, cuando se apareció Lucifer en propia
persona. Al verlo fué tal el espanto de Soplín, que echó á
huir y se encaramó sobre una puerta. Lucifer con su gran
rabo le dio á la puerta un rabizazo86 que la desgoznó87 y cayó
al suelo con Soplín, á quien quebró una pierna.
Dejemos á Soplin con esta hiel, y vamos al caballero, que
viendo que no volvía á aparecer, le preguntó á Oidín lo que
sucedía allá en las entrañas de la tierra, y Oidín se lo dijo
todo, y como estaba oyendo á Soplín que se quejaba de una
pierna que tenia rota. Envió entonces el caballero á Carguín,
que le aseguró que cargaría con Lucifer, y se lo traería
aunque pesase más que todo el plomo de la Sierra Almagrera88;
pero punto por punto le sucedió á Carguín lo que á
Soplín, solo que al caer fué un brazo lo que se rompió.
— Allá voy yo, dijo el caballero cuando Oidín le relató
lo que oía; y al llegar al palacio y al ver á la princesa de
Nápoles, quedó tan enamorado de su gran belleza, que se
preparó con redoblados bríos al combate con Lucifer.
¡Cristianos! Combate como sostuvieron el buen caballero
y el maldecido de Lucifer, no se ha visto por el mundo; ¡ya!
¡cómo se liabia89 de ver, si para combatir por acá arriba no
viene nunca ese condenado á cara descubierta sino disfrazado
en vicios! Mas el caballero se persignó, y como todo el que
á Dios se encomienda vence á Lucifer, pudo más el caballero,
y le cortó una oreja.
¡Cómo se quedaría Lucifer al ver su oreja en manos
de un cristiano! Déjolo á la consideración del que me escuche.
Los bramidos que daba hacían pegar á Oidín cada
repullo90 y dar cada salto, que parecía picado de tarántula.
— ¡Dame mi oreja! gritaba Lucifer con una voz que parecía
una bocina.
— Si la quieres, le dijo el caballero, ha de ser dándome
por ella un buen rescate, como poderoso que eres, compadre
Lucifer; que ganada la tengo en buen combate, como leal, y
así pongo tres condiciones que has de cumplir.
— Atrevido, insolente, envalentonado, dijo Lucifer.
— Sí, echa quinas91 por esa boca, respondió el caballero;
pero te advierto que voy á meter tu oreja en salmuera92 y á
enseñarla por dinero.
86 Golpe de rabo, lo que nos presenta a Lucifer como un gran y monstruoso animal en vez de como una persona, como nos la presenta el Nuevo Testamento.
87 La sacó de sus goznes.
88 Sierra o conjunto de montañas al este de Almería y junto a la costa del Mediterráneo, conocida por sus minas de plomo y plata: https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Almagrera
89 “Le había”: el autor está imitando la manera de hablar inculta del personaje/narrador.
90 Movimiento violento del cuerpo, reacción súbita a algo.
91 Veneno.

92

“Líquido que se prepara con sal y otros condimentos, y se utiliza para conservar carnes, pescados, etc.” (RAEL)
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Lucifer pataleaba; ¿pues qué quieres, mal nacido, mal
criado y mal medrado? le dijo.
— Que pongas á esa noble princesa en su reino y en su
palacio sobre la marcha; respondió el caballero.
Lucifer no tuvo más que apencar93, puso á la princesa en
su real palacio, y en seguida dijo al caballero:
— Dame mi oreja.
— Ahora, respondió este, es preciso que me traspongas á
la gran corte de Nápoles con mis tres criados, y que allí me
tengas prevenido un albergue y un séquito regio, como compete
á tu vencedor.
— No me da gana, dijo Lucifer, que te diviertas y triunfes
á espensas mias, so hampón94.
— Pues á son de trompa95 voy á publicar, dijo el caballero,
que te falta una oreja; veremos entonces cómo te disfrazas
de escribano, abogado, usurero, lechuzo ó enamorado,
sin que te conozcan sobre la marcha.
— Dame mi oreja, gritó trinando96 Lucifer después que
hubo hecho lo que pedía el caballero, poniéndolo en Nápoles
con mucho dinero y muchos trenes.
— Ahí la tienes, le respondió este, no la quiero, que huele
á azufre; pero falta que cumplas una de las tres condiciones
que te puse.
— ¿Cuál es, bribonazo macaroüo97?
— No te la quiero decir por ahora; entre tanto ten paciencia,
que si á ti no te ha de servir para ganar el cielo, te
servirá para rescatar tu oreja.
Lucifer se puso hecho un veneno: eres, le dijo á su vencedor,
siete veces más malo que yo; por vía de Napoleón!
Más picardías se ven en la tierra que en el infierno: pero tú
te acordarás de mí; te lo juro por mi rabo y por mis cuernos: y Lucifer se fué tirando de su sola
oreja, por ver cómo
le traía un Cristiano guasón.
Pues vamos á que cuando la princesa vio al caballero
tan bien jateado98 y con tanto boato, lo reconoció y le dijo á
su padre que era su salvador, y que lo que quería era casarse
con él, lo que sucedió; y yo fui y vine, y no me dieron
nada, bien que no me echaron de ver; porque me escurrí99,
teniendo presente aquello de á boda ni bautizado, no vayas
93 Coloquialismo: de “apechugar”, trabajar mucho o cumplir con una obligación.
94 Valentón, aumentativo despectivo de valientw.
95 Instrumento musical de viento, relacionado con la trompeta, pero de acústica mayor.
96 Con mucha rabia o ira.
97 Gran bribón; la segunda palabra es una palabra despectiva que no existe en ningún diccionario y tiene una ortografía fuera de toda norma lingüística, por lo que o es una
creación del autor o un error tipográfico..
98 Debe querer decir “jeteado”, de “jetear”, alardear o proceder con descaro (RAEL).
99 “Escurrirse”: salir de un sitio con sigilo o cuidado.
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sin ser llamado.
Pues señor, sabrá su mercé como después de comerse el
pan de la boda, se llevaban la princesa y el caballero como
perro y gato, porque como la mujer había estado tanto tiempo
en poder de Lucifer, tenía un genio bragado y pintado por
el lomo100, que solo el demonio la podia aguantar. Así fué que
cuando al cabo de algún tiempo se volvió á presentar Lucifer
pidiendo su oreja, le dijo el caballero:
— Bien, te la daré; pero sabes que te queda que cumplirme
la tercera condición que te impuse por su rescate.
— Pícaro, truhán101, dijo Lucifer, me habías de condenar si
ya no lo estuviese. ¿Y cuál es esa condición, perverso?
— La de que cargues con mi mujer, respondió el caballero,
pues sois tal para cual, Pedro para Juan.
Preguntas
Describe a Fernán y al Tío Romance. ¿Cuáles son sus funciones en el cuento?
¿Cómo es el lenguaje del cuento?
El cuento “La oreja de Lucifer” contiene un cuento: analiza su tema, argumento, personajes,
mensaje y referencias literarias.
¿Tiene algo de romántico este cuento? En caso afirmativo, cita los elementos románticos
presentes en el texto.

100 Expresión coloquial: de muy mal genio o carácter.
101 Sinónimos de aprovechado.
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Carles Aribau: “A la patria” (1833)
Citation:
“Poema Del Día: ‘A La Patria’, De Bonaventura Carles Aribau (España, 1789-1862).” Poema
Del Día: "A La Patria", De Bonaventura Carles Aribau (España, 1789-1862),
franciscocenamor.blogspot.com/2013/01/poema-del-dia-la-patria-de-bonaventura.html.
Bonaventura Carles Aribau nació en Barcelona en 1798 y murió en 1862. Fue un poeta, editor y
economista catalán. A los 16 años, fue uno de los fundadores de la Sociedad Filosófica, una
agrupación creada para cultivar la oratoria, la poesía, la metafísica y la física. A los 18 años
publicó su único libro, Ensayos poéticos (1817), una colección de poemas en castellano que
había leído en la Sociedad Filosófica.102 “Su romántica “Oda a la patria” está considerada como
la primera obra del renacimiento catalán (Renaixença).”103 Aribau escribió este poema en 1833,
obteniendo un éxito inmediato por su calidad y romanticismo. Su patriotismo catalán, su
exaltación y sus sentimientos elevados, así como el hecho de que aporta un ejemplo de
romanticismo catalán (el poema fue escrito en catalán) llevaron al autor de esta antología a
incluir este poema en ella.
Adiós, montes y cerros, adiós por siempre adiós,
oh sierras desiguales que, allí en la patria mía,
por el reposo eterno y el color más azul
de las nubes y el cielo de lejos distinguía.
Adiós, viejo Montseny104, que, desde alto palacio,
bajo niebla y nieve, cual guarda vigilante,
por agujero miras la tumba del judío,
y en el inmenso mar la mallorquína nave.
Yo, tu soberbia frente conocía entonces
cual conocer pudiese la frente de los míos105;
conocía también la voz de tus torrentes
cual la voz de mi madre o el llanto de mis hijos.
Mas, arrancado106 luego por los adversos hados,
no conozco ni oigo como en tiempo mejor;
cual árbol transplantado en muy lejanas tierras
pierde su gusto el fruto, su perfume la flor.
¿De qué puede valerme que una engañosa suerte
las torres de Castilla me hiciera ver de cerca,
si el canto de las trovas107 no lo oye mi oído
102 https://www.escriptors.cat/autors/aribaubc/biografia
103 Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana.
104 Montaña en la provincia de Barcelona. Se puede ver información acerca de esta montaña en este enlace: https://muchamontana.com/parque-natural-del-montseny/
105 “Los míos”: vaga alusión a sus parientes, amigos, conocidos o quizá, simplemente, los catalanes en general.
106 Impactado.
107 Poemas de trovadores.
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ni en mi pecho recuerdos generosos despierta?
En vano voy en sueños a mi dulce país
y veo del Llobregat108 la playa serpentina,
que no tengo consuelo ni me queda placer
más que el poder cantar en lengua lemosina109.
Me place aún hablar la lengua de los sabios
que llenaron el mundo de sus usos y leyes,
defendieron derechos y vengaron agravios,
la lengua de los fuertes que acataron110 los reyes.
Muera, muera el ingrato que, al sonar en sus labios
por extraña región su propia habla, no llora,
que la sagrada lira de los suyos no coge
y, al pensar en sus lares111, no se aflige y añora.
En lemosín sonaron mis primeros vagidos112
al beber dulce leche del materno pezón;
en cantos lemosinos soñaba cada noche
y en lemosín rogaba cada día al Señor.
Cuando me siento solo, y a mi espíritu hablo,
otra lengua no oye: le hablo en lemosín,
pues mis razones salen del centro de mi pecho,
mi boca ya no sabe ni sabría mentir.
Sal, pues, para expresar el más sagrado afecto
que en corazón de hombre pueda el cielo grabar,
oh lengua a mis sentidos más dulce que la miel,
que la virtud devuelves de mi inocente edad.
Sal, por el mundo grita que el corazón ingrato
de mi patrón la gloria siempre habrá de cantar;
y pase por tu voz su nombre y su memoria
a los propios y a extraños, a la posteridad.
Bonaventura Carles Aribau, incluido en Poesía catalana contemporánea (Editorial Espasa-Calpe,
Madrid, 1983, edición y versión de José Corredor-Matheos).
Preguntas
¿A quién o qué está dirigido el poema?
¿Dónde está el poeta? ¿Por qué dice “adiós, viejo Montseny”?
108 Río Llobregat, en Barcelona: https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Llobregat
109 De la provincia francesa del Lemosín, aunque se refiere al catalán, que se hablaba allí ya a partir del s. XVI.
110 Obedecieron.
111 Tierras, lugares.
112 Sonidos.
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¿Cómo describe el poeta a su patria?
¿Cómo son los sentimientos del poeta acerca de su patria?
¿Qué elementos románticos se aprecian en el poema?
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Mariano José de Larra: “El castellano Viejo” (1832)

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
José de Larra, Marino. El castellano Viejo, (1832). Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvm4z3
Larra nació en Madrid en 1809 y murió en 1837. Fue un ensayista y escritor satírico que escribió
con varios pseudónimos, los más conocidos siendo “El Pobrecito Hablador” y “Fígaro”. Su
máxima importancia radica en sus ensayos o artículos periodísticos, que satirizaban el modo
español de vivir, o sus malas costumbres: “Larra criticó el burocratismo, la apatía de la vida
pública, la corrupción política, el fanatismo religioso, la educación conservadora, el nepotismo y
el esnobismo y vacuidad de la vida de la vida intelectual española.”113 El propio autor publicó
sus obras en tres volúmenes en 1835 bajo el pseudónimo de Fígaro, aunque luego saldrían dos
volúmenes más. Sólo póstumamente se compondría el volumen Artículos de costumbres, una
antología de sus mejores ensayos. Dos de estos artículos son presencia requerida en los libros de
texto de literatura en las escuelas españolas y se han convertido en emblemáticos de la cultura y
sociedad españolas: “Vuelva usted mañana” y “El castellano viejo”. De los dos, el primero es el
más conocido y el más publicado. Este artículo satiriza unas de las costumbres más
características de los españoles: la pereza, la falta de puntualidad y de organización y la
deshonestidad. Debido a la gran preponderancia de este primer ensayo, la presente antología
incluye el ensayo “El castellano viejo”, que, por otra parte, aporta un sentido cómico superior al
del otro artículo.
Larra es considerado como uno de los escritores más importantes del Romanticismo español y su
máximo representante en el género del ensayo. Se considera a Larra el fundador del
“costumbrismo” o movimiento dedicado a criticar las costumbres de los españoles que se
inscribe dentro del movimiento romántico.
"El castellano viejo" (1832)
Ya en mi edad pocas veces gusto de alterar el orden que en mi manera de vivir tengo hace
tiempo establecido, y fundo esta repugnancia en que no he abandonado mis lares114 ni un solo día
para quebrantar mi sistema115, sin que haya sucedido el arrepentimiento más sincero al
desvanecimiento de mis engañadas esperanzas. Un resto, con todo eso, del antiguo ceremonial que en su trato tenían adoptado nuestros padres, me obliga a aceptar a veces ciertos
convites a que parecería el negarse grosería, o por lo menos rídicula afectación de delicadeza.

113 Diccionario Oxford de la literatura española e hispanoamericana.
114 Tierra de procedencia.
115 Cambiar mi rutina o costumbre.
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Andábame días pasados por esas calles a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis
pensamientos, me sorprendí varias veces a mí mismo riendo como un pobre hombre de mis
propias ideas y moviendo maquinalmente los labios. Algún tropezón me recordaba de cuando en
cuando que para andar por el empedrado116 de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser
poeta ni filósofo; más de una sonrisa maligna, más de un gesto de admiración de los que a mi
lado pasaban me hacía reflexionar que los soliloquios no se deben hacer en público; y no pocos
encontrones117 que al volver las esquinas di con quien tan distraída y rápidamente como yo las
doblaba, me hicieron conocer que los distraídos no entran en el número de los cuerpos elásticos,
y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles. En semejante situación de mi espíritu, ¿qué
sensación no debería producirme una horrible palmada que una gran mano, pegada (a lo que por
entonces entendí) a un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros, que por
desgracia no tienen punto alguno de semejanza con los de Atlante118?
No queríendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de anunciarse, ni desairar el
agasajo de quién sin duda había creído hacérmele más que mediano, dejándome torcido para
todo el día, traté solo de volverme por conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal;
pero mi castellano viejo119 es hombre que cuando está de gracias no se ha de dejar ninguna en el
tintero. ¿Cómo dirá el lector que siguió dándome pruebas de confianza y cariño? Echóme las
manos a los ojos y sujetándome por detrás:
-¿Quién soy? -gritaba alborozado con el buen éxito de su delicada travesura-. ¿Quién soy?
«Un animal», iba a responderle; pero me acordé de repente de quién podría ser, y sustituyendo
cantidades iguales:
-Braulio eres -le dije.
Al oírme, suelta sus manos, ríe, se aprieta los ijares120, alborota la calle y pónenos a entrambos
en escena. 121
-¡Bien, mi amigo! ¿Pues en qué me has conocido?
-¿Quién pudiera sino tú...?
-¿Has venido ya de tu Vizcaya122?
-No, Braulio, no he venido.

116 Calles de piedra.
117 De “encuentro”, encontrar y tropezar con alguien.
118 Atlante, Atlas o Atlantis: titán de la mitología griega al que Zeus condenó a llevar el cielo sobre sus hombros. Para una explicación más detallada:
https://redhistoria.com/mitologia-griega-el-mito-de-atlas/ y https://www.youtube.com/watch?v=-GI9MaZjWSE
El protagonista está exagerando el tamaño y fuerza de su amigo al compararlo con Atlante.
119 Hombre de Castilla de costumbres antiguas tradicionales.
120 Se pone las manos en las caderas.
121 Arcaísmo: nos pone a los dos en una escena pública (que avergüenza al protagonista).
122 Provincia del País Vasco.
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-Siempre el mismo genio. ¿Qué quieres?, es la pregunta del español. ¡Cuánto me alegro de que
estés aquí! ¿Sabes que mañana son mis días123?
-Te los deseo muy felices.
-Déjate de cumplimientos entre nosotros; ya sabes que yo soy franco y castellano viejo: el pan
pan y el vino vino; por consiguiente exijo de ti que no vayas a dármelos; pero estás convidado.
-¿A qué?
-A comer conmigo.
-No es posible.
-No hay remedio.
-No puedo -insisto ya temblando.
-¿No puedes?
-Gracias.
-¿Gracias? Vete a paseo; amigo, como no soy el duque de F..., ni el conde de P...
¿Quién se resiste a una sorpresa de esta especie? ¿Quién quiere parecer vano?
-Pues si no es eso -me interrumpe-, te espero a las dos; en casa se come a la española;
temprano.124
Tengo mucha gente: tendremos al famoso X., que nos improvisará de lo lindo; T. nos cantará de
sobremesa una rondeña125 con su gracia natural; y por la noche J. cantará y tocará alguna cosilla.
Esto me consoló algún tanto, y fue preciso ceder: un día malo, dije para mí, cualquiera lo pasa;
en este mundo para conservar amigos es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios.126
-No faltarás, si no quieres que riñamos.127
-No faltaré -dije con voz exánime y ánimo decaído128, como el zorro que se revuelve inútilmente
dentro de la trampa donde se ha dejado coger.
123 Expresión arcaica: quiere decir que “mañana” es un día especial para él porque ha organizado una comida social a la que está invitando al protagonista.
124 De modo directo, Braulio está exigiendo la presencia de su amigo a su comida social. Es mala costumbre castellana rechazar invitaciones.
125 Canción popular tradicional española, normalmente acompañada de guitarra, como la siguiente del famoso guitarrista Paco de Lucía:
https://www.youtube.com/watch?v=6wxdVUlG6GU
126 Aquí el autor está criticando esta costumbre social de tener que aceptar invitaciones por pura educación para no ofender a alguien, aunque a uno no le apetezca aceptarlas.
127 “Reñir”: tener una pelea verbal que lleve a una enemistad.
128 Sin fuerza, deprimido.
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-Pues hasta mañana -y me dio un torniscón129 por despedida.
Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado, y quedéme discurriendo cómo
podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas.
Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo le imagino, que mi amigo Braulio está
muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad de buen tono; pero no es
tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden, que
reúne entre su sueldo y su hacienda cuarenta mil reales de renta130; que tiene una cintilla atada al
ojal131, y una crucecita a la sombra de la solapa132; que es persona, en fin, cuya clase, familia y
comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación mas escogida y modales
más suaves o insinuantes. Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi
siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media, y a toda nuestra clase baja. Es tal su
patriotismo, que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le
hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño; de paso que defiende que
no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón; defiende que no hay
educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla; a trueque133 de defender que el
cielo de Madrid es purísimo. defenderá que nuestras manolas134 son las más encantadoras de
todas las mujeres; es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien le sucede poco más o
menos lo que a una parienta mia, que se muere por las jorobas sólo porque tuvo un querido que
llevaba una excrecencia135 bastante visible sobre entrambos omóplatos.
No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos respetos mutuos, de estas reticencias
urbanas, de esa delicadeza de trato que establece entre los hombres una preciosa armonía,
diciendo sólo lo que debe agradar y callando siempre lo que puede ofender. Él se muere para

129 Pellizco retorcido:

130 Los ingresos anuales de Braulio son de 40.000 reales, la moneda de la época. Por el contexto, parece que no era un mal salario para su profesión.

131
132 Una cruz pequeña junto a la solapa de un traje. Aquí se puede ver una flor en la solapa de un traje:

133 A cambio de o como compensación de algo.

134

Manolo/a: “A partir del siglo XVIII y principios del XIX, persona de las clases populares de Madrid que se
distinguía por su traje y desenfado” (DRAEL).
135 Nombre peyorativo para “exceso” de algo; en este caso, de espalda (joroba).
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plantarle una fresca136 al lucero del alba, como suele decir, y cuando tiene un resentimiento, se le
espeta137 a uno cara a cara. Como tiene trocados todos los frenos, dice de los cumplimientos que
ya sabe lo que quiere decir “cumplo” y “miento”; llama a la urbanidad hipocresía, y a la decencia
monadas138; a toda cosa buena le aplica un mal apodo; el lenguaje de la finura es para él poco
más que griego: cree que toda la crianza está reducida a decir “Dios guarde a ustedes” al entrar
en una sala, y añadir “con permiso de usted” cada vez que se mueve; a preguntar a cada uno por
toda su familia, y a despedirse de todo el mundo; cosas todas que así se guardará él de olvidarlas
como de tener pacto con franceses139. En conclusión, hombres de éstos que no saben levantarse
para despedirse sino en corporación con alguno o algunos otros, que han de dejar humildemente
debajo de una mesa su sombrero, que llaman su cabeza, y que cuando se hallan en sociedad por
desgracia sin un socorrido bastón, darían cualquier cosa por no tener manos ni brazos, porque en
realidad no saben dónde ponerlos, ni qué cosa se puede hacer con los brazos en una sociedad.
Llegaron las dos, y como yo conocía ya a mi Braulio, no me pareció conveniente acicalarme140
demasiado para ir a comer; estoy seguro de que se hubiera picado141: no quise sin embargo
excusar un frac de color y un pañuelo blanco, cosa indispensable en un día de días en semejantes
casas; vestíme sobre todo lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del
suplicio el infeliz reo142, que quisiera tener cien pecados más cometidos que contar para ganar
tiempo; era citado a las dos, y entré en la sala a las dos y media.143
No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y
salieron en aquella casa, entre los cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina
con sus señoras y sus niños, y sus capas, y sus paraguas, y sus chanclos, y sus perritos;
dejóme en blanco los necios144 cumplimientos que dijeron al señor de los días; no hablo del
inmenso círculo con que guarnecía145 la sala el concurso de tantas personas heterogéneas, que
hablaron de que el tiempo iba a mudar, y de que en invierno suele hacer más frío que en
verano.146
Vengamos al caso: dieron las cuatro, y nos hallamos solos los convidados.
Desgraciadamente para mí, el señor de X., que debía divertirnos tanto, gran conocedor de esta
clase de convites, había tenido la habilidad de ponerse malo aquella mañana; el famoso T. se
hallaba oportunamente comprometido para otro convite; y la señorita que tan bien había de
cantar y tocar estaba ronca, en tal disposición que se asombraba ella misma de que se la
entendiese una sola palabra, y tenía un panadizo en un dedo.147 ¡Cuántas esperanzas
desvanecidas!
-Supuesto que estamos los que hemos de comer -exclamó don Braulio-, vamos a la mesa, querida
mía.
136 Ser franco y directo, aunque uno ofenda a alguien.
137 Decir algo de modo directo, casi ofensivo.
138 Tonterías, ridiculeces.
139 Clara crítica de los franceses, con los que los españoles acababan recientemente de tener la Guerra de la Independencia (1808-1814).
140 Vestirse elegantemente.
141 Molestado.
142 Prisionero.
143 Llegar media hora tarde a una comida es lo mandado por la etiqueta española, que frunce la puntualidad, a diferencia de otras culturas, como la americana, la inglesa o la
alemana, por ejemplo.
144 Estúpidos, ridículos.
145 Decoraba, llenaba.
146 Clara ridiculización de las conversaciones típicas para estos acontecimientos.
147 El narrador está ironizando sobre las ridículas excusas ofrecidas por los que no acudieron a la comida.
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— Espera un momento -le contestó su esposa casi al oído-, con tanta visita yo he faltado algunos
momentos de allá dentro y....
— Bien, pero mira que son las cuatro....
— Al instante comeremos.
Las cinco eran cuando nos sentábamos á la mesa.148
-Señores -dijo el anfitrión al vernos titubear en nuestras respectivas colocaciones-, exijo la mayor
franqueza; en mi casa no se usan cumplimientos. ¡Ah, Fígaro149!, quiero que estés con toda
comodidad; eres poeta, y además estos señores, que saben nuestras íntimas relaciones, no se
ofenderán si te prefiero; quítate el frac, no sea que le manches.
— ¿Qué tengo de manchar? —le respondí, mordiéndome los labios—.
—No importa, te daré una chaqueta mía, siento que no haya para todos.
— No hay necesidad.
— ¡Oh! sí, sí, ¡mi chaqueta! Toma, mírala; un poco ancha te vendrá.
— Pero, Braulio...
— No hay remedio, no te andes con etiquetas.
Y en esto me quita él mismo el frac, velis, nolis,150 y quedo sepultado en una cumplida
chaqueta rayada, por la cual sólo asomaba los pies y la cabeza, y cuyas mangas no me
permitirían comer probablemente. Díle las gracias: al fin el hombre creía hacerme un obsequio.
Los días en que mi amigo no tiene convidados se contenta con una mesa baja, poco más que
banqueta de zapatero, porque él y su mujer, como dice, ¿para qué quieren más? Desde la tal
mesita, y como se sube el agua del pozo, hace subir la comida hasta la boca, adonde llega
goteando después de una larga travesía; porque pensar que estas gentes han de tener una mesa
regular, y estar cómodos todos los días del año, es pensar en lo excusado. Ya se concibe, pues,
que la instalación de una gran mesa de convite era un acontecimiento en aquella casa; así que
se había creído capaz de contener catorce personas que éramos en una mesa donde apenas
podrían comer ocho cómodamente. Hubimos de sentarnos de medio lado como quien va a
arrimar el hombro a la comida, y entablaron los codos de los convidados íntimas relaciones entre
sí con la más fraternal inteligencia del mundo. Colocáronme por mucha distinción entre un niño
de cinco años, encaramado151 en unas almohadas que era preciso enderezar a cada momento
148 O sea que la comida empezaba con tres horas de retraso, incluso mucho retraso para la cultura española: el narrador está exagerando la falta de puntualidad para criticar la
mala costumbre española de faltar a la puntualidad debida.
149 Aquí aparece por primera vez el nombre del protagonista y narrador: “Fígaro” fue el pseudónimo que utilizó Larra en sus artículos de costumbres.
150 Expresión arcaica (del latín) y coloquial al mismo tiempo que quiere decir “como si nada”.
151 Subido o alzado.
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porque las ladeaba la natural turbulencia de mi joven adlátere152, y entre uno de esos hombres
que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya corpulencia por todos lados se salía de
madre de la única silla en que se hallaba sentado, digámoslo así, como en la punta de una aguja.
Desdobláronse silenciosamente las servilletas, nuevas a la verdad, porque tampoco eran muebles
en uso para todos los días, y fueron izadas por todos aquellos buenos señores a los ojales de sus
fraques como cuerpos intermedios entre las salsas y las solapas.
-Ustedes harán penitencia, señores -exclamó el anfitrión una vez sentado-; pero hay que hacerse
cargo de que no estamos en Genieys153-; frase que creyó preciso decir.
Necia afectación es ésta, si es mentira, dije yo para mí; y si verdad, gran torpeza convidar a los
amigos a hacer penitencia.
Desgraciadamente no tardé mucho en conocer que había en aquella expresión más verdad de la
que mi buen Braulio se figuraba. Interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos con que
para dar y recibir cada plato nos aburrimos unos a otros.
—Sírvase usted.
— Hágame usted el favor.
— De ninguna manera.
— No lo recibiré.
— Páselo usted a la señora.
— Está bien ahí.
—Perdone usted.
— Gracias.
152 Cultismo arcaico para chico.
153 La Fonda de Genieys fue uno de los primeros restaurantes franceses abiertos en Madrid. A este restaurante, abierto antes de la Guerra de la Independencia, acudían escritores
de la época como Larra y Pérez Galdós. Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Fonda_de_Genieys

Fonda de Genieys, ya no existente.
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— Sin etiqueta, señores-, exclamó Braulio, y se echó el primero con su propia cuchara.
Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de este engorrosísimo,
aunque buen plato; cruza por aquí la carne; por allá la verdura; acá los garbanzos; allá el jamón;
la gallina por derecha; por medio el tocino; por izquierda los embuchados de Extremadura154;
siguióle un plato de ternera mechada155, que Dios maldiga156, y a éste otro y otros y otros; mitad
traídos de la fonda, que esto basta para que excusemos hacer su elogio, mitad hechos en casa por
la criada de todos los días, por una vizcaína auxiliar157 tomada al intento para aquella festividad y
por el ama de la casa, que en semejantes ocasiones debe estar en todo, y por consiguiente suele
no estar en nada.
-Este plato hay que disimularle158-, decía ésta de unos pichones; están un poco quemados.
— Pero, mujer....
— Hombre, me aparté un momento, y ya sabes lo que son las criadas.
— ¡Qué lástima que este pavo no haya estado media hora más al fuego! se puso algo tarde.
— ¿No les parece a ustedes que está algo ahumado este estofado?
— ¿Qué quieres? Una no puede estar en todo.
— ¡Oh, está excelente!-, exclamábamos todos dejándonoslo en el plato; excelente.
— Este pescado está pasado.
— Pues en el despacho de la diligencia del fresco dijeron que acababa de llegar. ¡El criado es tan
bruto!
154 El cocido madrileño es muy representativo de la capital de España, y tiene todo tipo de carne, verduras y legumbres:

Si quieren intentar cocinarlo, aquí tienen el enlace a una receta: https://thepetitgourmet.com/cocido-madrileno-simply-cocido/
155 Carne de ternera (‘veal”) mechada: https://www.semana.es/receta/ternera-mechada-y-estofada/
156 Esta maldición es otra crítica de las costumbres de la clase media y alta españolas de esa época: costumbre de servir comidas abundantes y deliciosas para impresionar a los
invitados y cosechar cumplidos. Esta comida consistía en sopa, cocido, ternera mechada y otros platos variados, costumbre no muy rara en la sociedad española, en la que, en
ocasiones especiales, se llegan a servir comidas consistentes de hasta siete platos de principio a fin.
157 Asistente de cocina pagada para esa ocasión para que ayudara a preparar esa comida tan especial.
158 Excusarlo, pues estaba un poco quemado, dice el ama de la casa de unos pichones, otro plato consistente en palomas silvestres:
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—¿De dónde se ba traido este vino?
—En eso no tienes razón, porque es....
— Es malísimo.
Estos diálogos cortos iban exornados159 con una infinidad de miradas furtivas del marido para
advertirle continuamente a su mujer alguna negligencia, queriendo darnos a entender entrambos
a dos que estaban muy al corriente de todas las fórmulas que en semejantes casos se reputan en
finura, que todas las torpezas eran hijas de los criados, que nunca han de aprender a servir.160
Pero estas negligencias se repetían tan a menudo, servían tan poco ya las miradas, que le fue
preciso al marido recurrir a los pellizcos y a los pisotones161; y ya la señora, que a duras penas
había podido hacerse superior hasta entonces a las persecuciones de su esposo, tenía la faz
encendida y los ojos llorosos.
—Señora, no se incomode162 usted por eso—, le dijo el que a su lado tenía.
— ¡Ah! les aseguro a ustedes que no vuelvo a hacer estas cosas en casa; ustedes no saben lo que
es esto; otra vez, Braulio, iremos a la fonda y no tendrás....
— Usted, señora mía, hará lo que...
— ¡Braulio! ¡Braulio!
Una tormenta espantosa estaba a punto de estallar; empero todos los convidados a porfía
probamos a aplacar aquellas disputas, hijas del deseo de dar a entender la mayor delicadeza, para
lo cual no fue poca parte la manía de Braulio y la expresión concluyente que dirigió de nuevo a
la concurrencia acerca de la inutilidad de los cumplimientos, que así llama él al estar bien
servido y al saber comer. ¿Hay nada más ridículo que estas gentes que quieren pasar por finas en
medio de la más crasa163 ignorancia de los usos sociales? ¿que para obsequiarle le obligan a
usted a comer y beber por fuerza, y no le dejan medio de hacer su gusto? ¿Por qué habrá gentes
que sólo quieren comer con alguna más limpieza los días de días?

159 Amenizados o adornados.
160 Tener criados y/o criadas en la casa es una costumbre de las clases media y alta españolas, quienes consideran al servicio doméstico como de una clase inferior: aquí se aprecia
otra crítica de Larra de los prejuicios sociales de los españoles.
161 Acción de pisar el pie a alguien, accidental o intencionalmente, como hace Braulio en este caso, para darle una advertencia sigilosa a su esposa.
162 Moleste
163 Baja, mínima.
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A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con
tomate164, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día; y el
señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi
pan, los huesos de las suyas, y los de las aves que había roído165; el convidado de enfrente, que se
preciaba de trinchador166, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea gallo, que
esto nunca se supo; fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos
conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas. «Este capón no tiene
coyunturas167», exclamaba el infeliz sudando y forcejeando168, más como quien cava169 que
como quien trincha. ¡Cosa más rara! En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal
como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo
como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo
de un gallinero.
E1 susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el
animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa: levántase rápidamente a este punto el
trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga, y al precipitarse sobre ella una botella que tiene a
la derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando su posición perpendiculor, derrama un
abundante caño de Valdepeñas170 sobre el capón y el mantel; corre el vino, auméntase la
algazara171, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel; para salvar la mesa se ingiere por
debajo de él una servilleta, y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada
toda azorada retira el capón en el plato de su salsa; al pasar sobre mí hace una pequeña
inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar

164 Plato con carne magra y tomates:
165 Sólo se usa el verbo roer con animales: prueba de la crítica feroz del autor.
166 Persona que trincha, el acto de cortar carnes, normalmente de aves grandes como un pavo, un ganso o un capón (pollo castrado de pequeño que se ceba para engordarlo y
comerlo después), como es este caso. Plato de capón:

167 La parte en que se unen dos huesos.
168 Batallando.

169 Cavar:
170 Vino de Valdepeñas: uno de los vinos más preciados en España.
171 La excitación, el nerviosismo ruidoso de los invitados ante tal espectáculo.
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eternas huellas en mi pantalón color de perla; la angustia y el aturdimiento de la criada no
conocen término; retírase atolondrada172 sin acertar con las excusas; al volverse tropieza con el
criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla173 con las copas para los vinos
generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión.
«¡Por san Pedro!», exclama dando una voz Braulio, difundida ya sobre sus facciones una palidez
mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa. «Pero sigamos, señores, no ha sido nada»,
añade volviendo en sí.
¡Oh, honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria
de una familia, huid del tumulto de un convite de días! Sólo la costumbre de comer y servirse
bien diariamente puede evitar semejantes destrozos174.
¿Hay más desgracias? ¡Santo cielo! ¡Sí las hay para mí, infeliz! Doña Juana, la de los dientes
negros y amarillos, me alarga de su plato y con su propio tenedor una fineza, que es
indispensable aceptar y tragar; el niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los
huesos disparados de las cerezas; don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito, que he
rehusado, en su misma copa, que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos; mi
gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su chimenea; por fin, ¡oh última de las desgracias!,
crece el alboroto y la conversación, roncas ya las voces piden versos y décimas y no hay más
poeta que Fígaro.
—Es preciso.
— Tiene usted que decir algo-, claman todos.
— Désele pie forzado; que diga una copla a cada uno.
—Yo le daré el pie: “A don Braulio en este día”.
— Señores, ¡por Dios!
— No hay remedio.
— En mi vida he improvisado.
— No se haga usted el chiquito.
— Me marcharé.
— Cerrar la puerta.
— No se sale de aquí sin decir algo.
Y digo versos por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla y el humo y el
infierno.
172 Azorada, atolondrada: con mucho nerviosismo y vergüenza evidente en sus gestos y cara.
173 Bandeja.
174 Desastres.
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A Dios gracias logro escaparme de aquel nuevo Pandemonio. Por fin, ya respiro el aire fresco y
desembarazado de la calle; ya no hay necios, ya no hay castellanos viejos a mi alrededor.
—¡Santo Dios, yo te doy gracias!—, exclamo respirando, como el ciervo que acaba de escaparse
de una docena de perros, y que oye ya apenas sus ladridos—; ¡para de aquí en adelante no te pido
riquezas, no te pido empleos, no honores; líbrame de los convites caseros y de días de días;
líbrame de estas casas en que es un convite un acontecimiento, en que sólo se pone la mesa
decente para los convidados, en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones, en que se
hacen finezas, en que se dicen versos, en que hay niños, en que hay gordos, en que reina en finla
brutal franqueza de los castellanos viejos! Quiero que, si caigo de nuevo en tentaciones
semejantes, me falte un roastbeef, desaparezca del mundo el beefsteak, se anonaden los timbales
de macarrones, no haya pavos en Périgueux, ni pasteles en Perigord, se sequen los viñedos de
Burdeos, y beban, en fin, todos menos yo la deliciosa espuma del champagne.
Concluida mi deprecación mental, corro a mi habitación a despojarme de mi camisa y de mi
pantalón, reflexionando en mi interior que no son unos todos los hombres, puesto que los de un
mismo país, acaso de un mismo entendimiento, no tienen las mismas costumbres, ni la misma
delicadeza, cuando ven las cosas de tan distinta manera. Vístome y vuelvo a olvidar tan funesto
día entre el corto número de gentes que piensan que viven sujetas al provechoso yugo de una
buena educación libre y desembarazada, y que fingen acaso estimarse y respetarse mutuamente
para no incomodarse, al paso que las otras hacen ostentación de incomodarse y se ofenden y se
maltratan, queriéndose y estimándose tal vez verdaderamente.
Preguntas
¿Quién es el narrador? ¿Y el protagonista? ¿En qué persona está escrito este artículo?
Enumera y discute las costumbres criticadas en este artículo.
¿Cuál es el tema de este ensayo?
¿Qué mensaje pretende ofrecer el autor al lector? ¿Por qué?
Describe y discute cómo discurre el evento social de la comida en casa de Braulio. ¿Cómo son el
tono y el lenguaje del narrador?
¿Qué características románticas ves en este artículo?
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José de Espronceda: “La canción del pirata” (1846)

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
Espronceda, José. El estudiante de Salamanca, 1846. Project Gutenberg,
https://www.gutenberg.org/ebooks/15781
José de Espronceda (Extremadura 1808-1842) es uno de los escritores románticos más populares
de España. Su vida ejemplificó el arquetipo romántico, siendo condenado por sus actividades
revolucionarias y siendo desterrado al Monasterio de San Francisco en Guadalajara. Allí
comenzó a escribir el poema épico “Pelayo”, que trata de la conquista musulmana de España y
de la Reconquista cristiana, con Pelayo liderándola. Emigró a Gibraltar en 1826 y luego a
Lisboa, donde se enamoró de Teresa Mancha, hija de otro emigrante. Espronceda siguió a la
familia Mancha a Inglaterra en 1827. Aunque Teresa estaba casada con un hombre de negocios,
después de que Espronceda participó en la causa libertaria de los Países Bajos (1828) y en las
barricadas de París (1830), huyó con él a España, aunque lo abandonó poco después. Sintiéndose
despreciado, Espronceda se dedicó aún más a actividades políticas, fundando el partido socialista
en 1840 poco después de publicar la leyenda El estudiante de Salamanca (1836-1837), comedia
en verso que explora el personaje romántico de Don Juan que Zorrilla explotaría más tarde con
su Don Juan Tenorio en 1844.
Espronceda es principalmente famoso por su poesía lírica, que es conocida por su romanticismo
exaltado y su gran sonoridad. Entre estos poemas destaca la “Canción del pirata”, uno de los
poemas más famosos de la literatura española y también uno de los más memorizados entre los
escolares españoles. Es por este motivo que es el poema escogido para esta antología. Este
poema representa a un pirata en su barco cantando sus alabanzas al mar y al sentido de libertad
que éste le proporciona. Además del poema escrito, el lector puede disfrutar también de su
recitación en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdEyA3OJM
https://www.youtube.com/watch?v=-3IoRBz3-Dk
Con diez cañones por banda,
Viento en popa, a toda vela,
No corta el mar sino vuela
Un velero bergantín:
Bajel pirata que llaman
Por su bravura el Temido,
En todo el mar conocido
Del uno al otro confín.
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La luna en el mar rïela175,
En la lona gime el viento,
Y alza en blando movimiento
Olas de plata y azul;
Y ve el capitán pirata,
Cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
Y allá a su frente Stambul.1
[Nota 1: Nombre que dan los Turcos a Constantinopla]
Navega, velero mío,
Sin temor,
Que ni enemigo navío,
Ni tormenta, ni bonanza176
Tu rumbo a torcer alcanza177,
Ni a sujetar178 tu valor.
Veinte presas179
Hemos hecho
A despecho
Del inglés180,
Y han rendido
Sus pendones181
Cien naciones
A mis pies.
Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi Dios la libertad,
Mi ley la fuerza y el viento,
Mi única patria la mar.
Allá muevan feroz guerra
Ciegos reyes
Por un palmo182 más de tierra;
Que yo tengo aquí por mío
Cuanto abarca183 el mar bravío,
A quien nadie impuso leyes.
175 “Brillar con luz trémula” (DRAEL).
176 “Tiempo tranquilo o sereno en el mar” (DRAEL).
177 “Consigue desviarte de tu destino”.
178 Controlar, determinar.
179 Prisioneros.
180 A disgusto o desesperación de los ingleses.
181 Banderas
182 De “palma” de la mano: “un poco”.
183 “Cubre” o “mide”.
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Y no hay playa,
Sea cualquiera,
Ni bandera
De esplendor,
Que no sienta
Mi derecho
Y dé pecho184
A mi valor.
Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi Dios la libertad,
Mi ley la fuerza y el viento,
Mi única patria la mar.
A la voz de ¡barco viene!'
Es de ver
Cómo vira185 y se previene
A todo trapo186 a escapar;
Que yo soy el rey del mar,
Y mi furia es de temer.
En las presas
Yo divido
Lo cogido
Por igual:
Sólo quiero
Por riqueza
La belleza
Sin rival.
Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi Dios la libertad,
Mi ley la fuerza y el viento,
Mi única patria la mar.
¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río.
No me abandone la suerte,
Y al mismo que me condena
Colgaré de alguna entena187,
Quizá en su propio navío.
184 “Sea capaz de enfrentarse a mí”.
185 “Gira”, “da la vuelta”.
186 “A toda velocidad” en términos marineros.
187 El palo de un barco.
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Y si caigo,
¿Qué es la vida?
Por perdida
Ya la di,
Cuando el yugo188
Del esclavo,
Como un bravo,
Sacudí189.
Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi Dios la libertad,
Mi ley la fuerza y el viento,
Mi única patria la mar.
Son mi música mejor
Aquilones190;
El estrépito191 y temblor
De los cables sacudidos192;
Del negro mar los bramidos193
Y el rugir194 de mis cañones.
Y del trueno
Al son195 violento,
Y del viento
Al rebramar196.
Yo me duermo
Sosegado197,
Arrullado198
Por el mar.
Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi Dios la libertad,
Mi ley la fuerza y el viento,
Mi única patria la mar.

188 “Ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer” (DRAEL).
189 “Rompí”.
190 Vientos del norte, porque ayudan al marinero a navegar.
191 Ruido muy grande.
192 Las cadenas rotas, símbolo de la ruptura con las leyes de la tierra,
193 Ruido grande producido por el mar.
194 Ruido fuerte, usado normalmente para referirse a animales fieros como el león, por ejemplo.
195 Sonido
196 En este caso, el ruido estrepitoso del mar cuando está muy agitado, como cuando hay tormenta.
197 Con sosiego, calmado, tranquilo.
198 De “arrullar”, “poner a dormir” a alguien, normalmente un bebé o un niño pequeño.
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Preguntas
¿A quién describe este poema?
¿Por qué son tan conocidos el pirata y su barco?
¿Dónde se halla el pirata?
¿A quiénes ha hecho prisionero el pirata?
¿Qué es el “dios” del pirata? ¿Por qué?
¿Cuál es la patria del pirata?
¿Por qué huyó o huye el pirata? ¿Cuál es su reacción a eso?
¿Qué amenaza el pirata con hacer a los que lo condenan?
¿Cuál es la música favorita del pirata?
¿Qué ofrece calma al pirata?
¿Cuál es el tema del poema?
¿Cuáles son las características románticas del poema?
¿Qué recursos literarios usa el poema?

228

José Zorrilla: “Don Juan Tenorio” (1844)

This work is free of known copyright restrictions.
Citation:
Zorrilla, José. Don Juan Tenorio, 1844. Project Gutenbertg,
https://www.gutenberg.org/ebooks/5201
Aunque Zorrilla (Valladolid, 1817-1893) escribió poesía lírica, se hizo famoso por su teatro,
fundamentalmente por su obra Don Juan Tenorio: drama religioso fantástico en dos partes
(1844), la obra más famosa de su siglo y que todavía se representa en los teatros españoles el Día
de Todos los Santos (el 1 de noviembre). Es no sólo una de las obras de teatro más famosas de la
literatura española, sino de la universal. Es por su gran importancia que esta antología la incluye
en su totalidad. Su protagonista es Don Juan Tenorio, un joven caballero famoso por sus
amoríos, sus apuestas y sus duelos a espada. Su fama de seductor y espadachín es puesta a
prueba cuando, al principio de la obra, se reúne con otro caballero (Don Luis Mejía) en una
taberna de Madrid para ver cuál de los dos ha ganado una apuesta que hicieron hacía
exactamente un año. La apuesta consistía en cuál de los dos conseguía conquistar más mujeres y
ganar más duelos en un año. Los dos leen sus listas, que son muy largas y abrumadoras. Después
de leerlas, Don Juan apuesta con Don Luis que añadirá a su lista una monja y a la misma novia
de Luis Mejía, con quien él ya está comprometido. El resto de la obra ofrece el desarrollo de esta
segunda apuesta.
El personaje de Don Juan es entonces un arquetipo de mujeriego, hombre seductor de mujeres y
aparentemente inmoral. El amor, la muerte, la moralidad y la religión son así los temas
fundamentales de esta obra. La interpretación del final, así como de la motivación de los actos
del personaje de Don Juan, han dado lugar a todo tipo de trabajos de investigación que se
caracterizan por su controversia.
El personaje de Don Juan ha venido a convertirse también en un incorrecto estereotipo de los
españoles y ha sido utilizado como protagonista de un gran número de obras de teatro, cuentos y
obras en prosa en múltiples lenguas a lo largo de los siglos. Sin embargo, es importante saber
que Zorrilla no inventó el personaje de Don Juan, aunque lo popularizara como ningún otro autor
lo ha hecho en la historia. El creador del personaje fue Tirso de Molina (Madrid, 1583-1648) en
su obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630). Múltiples autores han adaptado esta
comedia a lo largo de los siglos en diferentes culturas e idiomas, como Moliere, E.T.A.
Hoffmann, Lord Byron o George Bernard Shaw, por mencionar algunos de los más importantes.
El interesado en estas adaptaciones puede leer muchas de éstas en una antología en inglés
compuesta por Oscar Mandel.199
El autor de esta antología informa al instructor de antemano que las preguntas sobre Don Juan
están esparcidas a lo largo de la obra para conveniencia del lector. También debe saber que las
199 The Theatre of “Don Juan”. A Collection of Plays and Views, 1630-1963. Lincoln & London: Univ. of Nebraska Press, 1993.
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preguntas de los actos II y III de la Partes I y II están al final de cada acto, mientras que las
preguntas de los otros actos están intercaladas al final de las escenas correspondientes. Esto
aporta cierta variedad en el modo de afrontar el material, aunque, obviamente, esto se puede
entender como inconsistente. Si el instructor lector quiere resolver esta inconsistencia, está
invitado a reorganizar las preguntas incluidas o, por supuesto, a formular las suyas propias.
PARTE PRIMERA
ACTO PRIMERO
Libertinaje y escándalo
DON JUAN, DON LUIS, DON DIEGO, DON GONZALO, BUTTARELLI, CIUTTI,
CENTELLAS, AVELLANEDA,
GASTÓN y MIGUEL.
Caballeros, curiosos, enmascarados, rondas200.
Hostería de CRISTÓFANO BUTTARELLI. -Puerta en el fondo que da a la calle: mesas, jarros y
demás utensilios propios de semejante lugar.
Escena I
DON JUAN, con antifaz201, sentado a una mesa escribiendo; BUTTARELLI Y CIUTTI, a un
lado esperando. Al levantarse el telón, se ven pasar por la puerta del fondo Máscaras, Estudiantes
y Pueblo con hachones202, músicas, etc.
D. JUAN.
¡Cuál gritan esos malditos!
Pero, ¡mal rayo me parta203
si en concluyendo la carta
no pagan caros sus gritos!
(Sigue escribiendo.)
BUTTARELLI.

(A CIUTTI)

200 Grupos de policía.

201

202 Hachas grandes:
203 Expresión coloquial: “Que un rayo me mate si…”.
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Buen carnaval.
CIUTTI.
(A BUTTARELLI.)
Buen agosto
para rellenar la arquilla204.
BUTTARELLI.
¡Quia!205 Corre ahora por Sevilla
poco gusto y mucho mosto206.
Ni caen aquí buenos peces207,
que son cosas mal miradas
por gentes acomodadas208
y atropelladas209 a veces.
CIUTTI.
Pero hoy...
BUTTARELLI.
Hoy no entra en la cuenta,
Ciutti: se ha hecho buen trabajo.
CIUTTI.
¡Chist!210 Habla un poco más bajo,
que mi señor se impacienta pronto.
BUTTARELLI.
¿A su servicio estás?
CIUTTI.
Ya ha un año.
BUTTARELLI.
¿Y qué tal te sale?
CIUTTI.
No hay prior211 que se me iguale;
tengo cuanto quiero y más.
Tiempo libre, bolsa llena,
buenas mozas y buen vino.
BUTTARELLI.
¡Cuerpo de tal212, qué destino!
CIUTTI.
(Señalando a DON JUAN.)
Y todo ello a costa ajena213.
BUTTARELLI.
¿Rico, eh?
CIUTTI.
Varea la plata214.
BUTTARELLI.
¿Franco?
CIUTTI.
Como un estudiante.
BUTTARELLI.
¿Y noble?
CIUTTI.
Como un infante.
BUTTARELLI.
¿Y bravo?
CIUTTI.
Como un pirata.
BUTTARELLI.
¿Español?
204 Expresión coloquial: “Es un buen momento para ganr dinero”.
205 Expresión coloquial de la época, hoy anticuada: ¡Qué va! ¡No lo creo!
206 Vino.
207 Coloquialismo por personas ricas.
208 De bien, de clase media o alta.
209 Metafóricamente, con poco dinero.
210 ¡Calla! ¡Silencio!
211 Superior de un convento o iglesia.
212 Expresión de la época para indicar sorpresa: ¡Ay, caramba!
213 A causa de otro.
214 En esa época, plata equivalía a dinero o riqueza: “varea la plata” equivale a “abunda el dinero”.
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CIUTTI.
Creo que sí.
BUTTARELLI.
¿Su nombre?
CIUTTI.
Lo ignoro en suma.215
BUTTARELLI.
¡Bribón!216 ¿Y dónde va?
CIUTTI.
Aquí.
BUTTARELLI.
Largo plumea217.
CIUTTI.
Es gran pluma218.
BUTTARELLI.
¿Y a quién mil diablos escribe
tan cuidadoso y prolijo219?
CIUTTI.
A su padre.
BUTTARELLI.
¡Vaya un hijo!
CIUTTI.
Para el tiempo en que se vive, es un hombre extraordinario.
Mas silencio.
D. JUAN.
(Cerrando la carta.)
220
Firmo y plego .
¿Ciutti?
CIUTTI.
¿Señor?
D. JUAN.
Este pliego221 irá dentro del orario222 en que reza doña Inés a sus manos a
parar.
CIUTTI.
¿Hay respuesta que aguardar?
D. JUAN.
De el diablo con guardapiés223
que la asiste, de su dueña, que mis intenciones sabe,
recogerás una llave,
una hora y una seña:
y más ligero que el viento aquí otra vez.
CIUTTI.
Bien está.
(Vase.)
Preguntas sobre la Escena I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Dónde tiene lugar la primera escena de la Primera Parte? ¿En qué ciudad está este local?
¿Quién es Ciutti? ¿Cómo le va su trabajo?
¿Quién es Buttarelli?
¿Qué está haciendo Don Juan cuando comienza la comedia?
¿Cómo describe Ciutti a Don Juan en esta primera escena?
¿Qué recado le da a Ciutti Don Juan en la primera escena?

215 Sentencia irónica.
216 “Pícaro, bellaco” (DRAEL), aprovechado, astuto.
217 Expresión que pretende ser graciosa o cómica: “está escribiendo con una pluma por mucho tiempo”.
218 Le sigue la gracia o broma: aquí “pluma” es metáfora para escritor.
219 Aquí, alusión a lo mucho que está escribiendo.
220 “Doblo” la carta.
221 Escrito, carta.
222 Alusión al libro de las horas, devocionario de la época bellamente ilustrado.
223 Tipo de vestido.
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Escena II
DON JUAN y BUTTARELLI
D. JUAN.
Cristófano, vieni quá
BUTTARELLI.
Eccellenza!
D. JUAN.
Senti.
BUTTARELLI.
Sento.
Ma ho imparato il castigliano, se è più facile al signor
la sua lingua...224
D. JUAN.
Sí, es mejor;
lascia dunque il tuo toscano,
y dime: ¿don Luis Mejía
ha venido hoy?
BUTTARELLI.
Excelencia, no está en Sevilla.
D. JUAN.
¿Su ausencia
dura en verdad todavía?
BUTTARELLI.
Tal creo.
D. JUAN.
¿Y noticia alguna no tienes de él?
BUTTARELLI.
¡Ah! Una historia
me viene ahora a la memoria
que os podrá dar...
D. JUAN.
¿Oportuna
luz sobre el caso?
BUTTARELLI.
Tal vez.
D. JUAN.
Habla, pues.
BUTTARELLI.
(Hablando consigo mismo.)
No, no me engaño:
esta noche cumple el año,
lo había olvidado.
D. JUAN.
¡Pardiez!225
¿Acabarás con tu cuento?
BUTTARELLI.
Perdonad, señor: estaba
recordando el hecho.
D. JUAN.
¡Acaba,
vive Dios!, que me impaciento.
BUTTARELLI.
Pues es el caso señor,
224 Don Juan y Buttarelli están hablando en italiano: en esa época, varias regiones de Italia pertenecían a España, por lo que era común entre la gente chapurrear (o hablar con
lenguaje básico) el italiano. El efecto de incluir un diálogo en italiano es gracioso o cómico. Esto es lo que están diciendo:
D. JUAN.

Cristófano, ven aquí.

BUTTARELLI.
D. JUAN.
BUTTARELLI.

¡Excelencia!
Escúchame.
Le escucho.
Pero he aprendido el castellano, si es más fácil al señor su lengua (esto implica, como parece indicar su nombre italiano, que Buttarelli es

italiano)…
D. JUAN.

… deja entonces tu toscano (el italiano de la región toscana)…

225 Expresión coloquial arcaica: ¡Caramba!
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que el caballero Mejía
por quien preguntáis, dio un día
en la ocurrencia peor
que ocurrírsele podía.
D. JUAN.
Suprímelo al hecho extraño;
que apostaron me es notorio226 a quien haría en un año,
con más fortuna, más daño, Luis Mejía y Juan Tenorio227.
BUTTARELLI.
¿La historia sabéis?
D. JUAN.
Entera;
por eso te he preguntado por Mejía.
BUTTARELLI.
¡Oh! Me pluguiera228 que la apuesta se cumpliera, que pagan bien y al
contado.
D. JUAN.
¿Y no tienes confianza
en que don Luis a esta cita acuda?
BUTTARELLI.
¡Quia! Ni esperanza: el fin del plazo se avanza,
y estoy cierto que maldita la memoria que ninguno guarda de ello.
D. JUAN.
Basta ya.
Toma.
BUTTARELLI.
¡Excelencia! (Saluda profundamente.)
¿Y de alguno
de ellos sabéis vos?
D. JUAN.
Quizá.
BUTTARELLI.
¿Vendrán, pues?
D. JUAN.
Al menos uno;
mas por si acaso los dos
dirigen aquí sus huellas
el uno del otro en pos,
tus dos mejores botellas
prevénles.
BUTTARELLI.
Mas...
D. JUAN.
¡Chito!229... Adiós.
Pregunta sobre la escena II
1. ¿Qué apostaron hacía un año Don Juan Tenorio y Luis Mejía en la hostería de Buttarelli?
¿Reconoce Buttarelli a Don Juan al principio? ¿Por qué sí o por qué no?

226 “Sé muy bien”.
227 Aquí está la famosa apuesta entre Don Juan y Don Luis: a ver quién tenía la suerte de hacer más daño (causar dolor, físico y emocional) en un año.
228 Antiguo por “gustaría”.
229 ¡Cállate!
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Escena III
BUTTARELLI.

¡Santa Madonna! De vuelta
Mejía y Tenorio están
sin duda... y recogerán
los dos la palabra suelta.
¡Oh!, sí; ese hombre tiene traza
de saberlo a fondo.
(Ruido dentro.)
Pero
¿qué es esto?
(Se asoma a la puerta.)
¡Anda! ¡El forastero
está riñendo en la plaza!
¡Válgame Dios! ¡Qué bullicio!
¡Cómo se le arremolina
chusma... ¡Y cómo la acoquina
él solo... ¡Puf! ¡Qué estropicio!
¡Cuál corren delante de él!
No hay duda, están en Castilla
los dos, y anda ya Sevilla
toda revuelta, ¡Miguel!

Preguntas sobre la escena III
1. ¿Quiénes han regresado a Sevilla?
2. ¿Cómo está el ambiente en Sevilla?

Escena IV
BUTTARELLI y MIGUEL
MIGUEL.
Che comanda?
BUTTARELLI.
Presto, qui servi una tavola, amico:
e del Lacryma più antico
porta due bottiglie.
MIGUEL.
Si, signor padron.
BUTTARELLI.
Micheletto, apparecchia in carità
lo più ricco che si fa:
affrettati!
MIGUEL.
Già mi affretto,
signor padrone.230
(Vase.)
230 Otro diálogo en italiano:
MIGUEL.

¿Qué manda?

BUTTARELLI.

Rápido, sirve una mesa aquí, amigo: y trae las dos botellas de vino de Lacryma más añejas (viejas) (que tengamos).
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Escena V
BUTTARELLI y DON GONZALO
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.

D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.

D. GONZALO.
BUTTARELLI.

MIGUEL.

Sí, señor patrón.

BUTTARELLI.
MIGUEL.

Aquí es. ¿Patrón?
¿Qué se ofrece?
Quiero
hablar con el hostelero.
Con él habláis; decid, pues.
¿Sois vos?
Sí; mas despachad231, que estoy de priesa.
En tal caso, ved si es cabal y de paso
esa dobla232, y contestad.
¡Oh, excelencia!
¿Conocéis a don Juan Tenorio?
Sí.
¿Y es cierto que tiene aquí hoy una cita?
¡Oh! ¿Seréis vos el otro?
¿Quién?
Don Luis.
No; pero estar me interesa en su entrevista.
Esta mesa les preparo;
si os servís en esotra233 colocaros,
podréis presenciar la cena
que les daré... ¡Oh! Será escena
que espero que ha de admiraros.
Lo creo.
Son, sin disputa,
los dos mozos más gentiles
de España.
Sí, y los más viles también.
¡Bah! Se les imputa
cuanto malo se hace hoy día;
mas la malicia lo inventa,
pues nadie paga su cuenta
como Tenorio y Mejía.
¡Ya!
Es afán de murmurar,
porque conmigo, señor,

Miguelito, por caridad, prepara lo más rico que tengamos: ¡date prisa!

Ya me apresuro, señor patrón.

231 “Decidme lo que queréis”.
232 “Mira si es verdadera esta moneda (“dobla”, moneda de la época de alto valor) y si te place”.
233 Antiguo por “esa otra”: se refiere a esa otra mesa.
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D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.

D. GONZALO.
BUTTARELLI.
D. GONZALO.
BUTTARELLI.

ninguno lo hace mejor,
y bien lo puedo jurar.
No es necesario: mas...
¿Qué?
Quisiera yo ocultamente
verlos, y sin que la gente me reconociera.
A fe
que eso es muy fácil, señor.
Las fiestas de carnaval,
al hombre más principal
permiten, sin deshonor
de su linaje, servirse
de un antifaz, y bajo él,
¿quién sabe, hasta descubrirse,
de qué carne es el pastel?234
Mejor fuera en aposento
contiguo...
Ninguno cae aquí.
Pues entonces, trae el antifaz.
Al momento.

Preguntas sobre la escena V
1. ¿Quiénes tienen una cita este día en la hostería de Buttarelli? ¿Quién está interesado en
presenciarla?
2. ¿Cómo son Don Luis Mejía y Don Juan según Buttarelli y según Don Gonzalo?
3. ¿Cómo propone Buttarelli que Don Gonzalo presencie la cita de Don Juan y Don Luis Mejía sin
que le reconozca nadie?

Escena VI
D. GONZALO.

No cabe en mi corazón
que tal hombre pueda haber,
y no quiero cometer
con él una sinrazón235.
Yo mismo indagar
prefiero la verdad...,
mas, a ser cierta la apuesta,
primero muerta
que esposa suya la quiero.236
No hay en la tierra interés
que, si la daña, me cuadre;

234 Expresión coloquial para referirse a algo importante que está pasando.
235 “Algo irracional”.
236 “Prefiero verla muerta que su esposa”: aquí empieza a presentarse el suspense, pues el lector ahora se pregunta de quién está hablando Don Gonzalo.
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primero seré buen padre,
buen caballero después.
Enlace es de gran ventaja,
mas no quiero que Tenorio
del velo del desposorio
la recorte una mortaja237.
Pregunta sobre la escena VI
1. ¿Qué pretende Don Gonzalo?

Escena VII
DON GONZALO y BUTTARELLI, que trae un antifaz
BUTTARELLI.
D. GONZALO.

Ya está aquí.
Gracias, patrón:
¿Tardarán mucho en llegar?
BUTTARELLI.
Si vienen no han de tardar:
cerca de las ocho son.
D. GONZALO.
¿Ésa es hora señalada?
BUTTARELLI.
Cierra el plazo, y es asunto
de perder, quien no esté a punto
de la primer campanada.
D. GONZALO.
Quiera Dios que sea una chanza238,
y no lo que se murmura.
BUTTARELLI.
No tengo aún por muy segura
de que cumplan, la esperanza;
pero si tanto os importa
lo que ello sea saber,
pues la hora está al caer,
la dilación239 es ya corta.
D. GONZALO.
Cúbrome, pues, y me siento.
(Se sienta en una mesa a la derecha y se pone el antifaz.)
BUTTARELLI.
(Curioso el viejo me tiene
del misterio con que viene...
Y no me quedo contento
hasta saber quién es él.)
(Limpia y trajina, mirándole de reojo.)
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238 Broma.
239 Espera.
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D. GONZALO.

(¡Que un hombre como yo tenga
que esperar aquí, y se avenga
con semejante papel!
En fin, me importa el sosiego240
de mi casa, y la ventura
de una hija sencilla y pura,
y no es para echarlo a juego.)

Pregunta sobre la escena VII
1. ¿A qué hora es la cita de Don Juan y Don Luis Mejía?

Escena VIII
DON GONZALO, BUTTARELLI y DON DIEGO, a la puerta
del fondo
D. DIEGO.

La seña está terminante, aquí es:
bien me han informado; llego, pues.
BUTTARELLI. ¿Otro embozado?
D. DIEGO. ¿Ah de esta casa?
BUTTARELLI. Adelante.
D. DIEGO. ¿La hostería del Laurel?
BUTTARELLI. En ella estáis, caballero.
D. DIEGO. ¿Está en casa el hostelero?
BUTTARELLI. Estáis hablando con él.
D. DIEGO. ¿Sois vos Buttarelli?
BUTTARELLI. Yo.
D. DIEGO. ¿Es verdad que hoy tiene aquí
Tenorio una cita?
BUTTARELLI. Sí.
D. DIEGO. ¿Y ha acudido241 a ella?
BUTTARELLI.
No.
D. DIEGO. Pero ¿acudirá?
BUTTARELLI. No sé.
D. DIEGO. ¿Le esperáis vos?
BUTTARELLI. Por si acaso venir le place.
D. DIEGO. En tal caso,
yo también le esperaré.
(Se sienta en el lado opuesto a DON GONZALO.)
BUTTARELLI.
¿Que os sirva vianda242 alguna
queréis mientras?
240 Tranquilidad, paz.
241 “Acudir”: asistir, participar en una cita.
242 Comida.
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D. DIEGO. No: tomad.
(Dale dinero.)
BUTTARELLI.
¡Excelencia!
D. DIEGO.
Y excusad conversación importuna.
BUTTARELLI.
Perdonad.
D. DIEGO.
Vais perdonado: dejadme, pues.
BUTTARELLI.
(¡Jesucristo!
En toda mi vida he visto
hombre más mal humorado.)
D. DIEGO. (¡Que un hombre de mi linaje
descienda a tan ruin mansión!
Pero no hay humillación
a que un padre no se baje
por un hijo. Quiero ver
por mis ojos la verdad
y el monstruo de liviandad
a quien pude dar el ser.)243
(BUTTARELLI, que anda arreglando sus trastos, contempla desde el fondo a DON GONZALO
y a DON DIEGO, que permanecerán embozados y en silencio.)
BUTTARELLI.
¡Vaya un par de hombres de piedra!
Para éstos sobra mi abasto:
mas, ¡pardiez!, pagan el gasto
que no hacen, y así se medra244.
Preguntas sobre la escena VIII
1. ¿Quién aparece en la hostería en esta escena? ¿Para qué?

Escena IX
BUTTARELLI, DON GONZALO, DON DIEGO, EL CAPITÁN CENTELLAS, DOS
CABALLEROS y AVELLANEDA
AVELLANEDA.

Vinieron, y os aseguro
que se efectuará la apuesta.
CENTELLAS. Entremos, pues. ¡Buttarelli!
BUTTARELLI.
Señor capitán Centellas, ¿vos por aquí?
CENTELLAS. Sí, Cristófano. ¿Cuándo aquí, sin mi presencia,
tuvieron lugar las orgías
que han hecho raya en la época?
BUTTARELLI.
Como ha tanto tiempo ya
que no os he visto...
CENTELLAS. Las guerras

243 Aquí el lector se queda en suspense de nuevo: ¿De quién es padre Don Diego?
244 “Medrar”: arcaísmo por “ganar buen dinero”.
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del emperador245, a Túnez
me llevaron; mas mi hacienda
me vuelve a traer a Sevilla;
y, según lo que me cuentan,
llego lo más a propósito
para renovar añejas246
amistades. Conque apróntanos247
luego unas cuantas botellas,
y en tanto que humedecemos
la garganta, verdadera relación haznos
de un lance sobre el cual hay controversia.
BUTTARELLI.
Todo se andará; mas antes
dejadme ir a la bodega.
VARIOS.
Sí, sí.
Preguntas sobre la escena IX
1. ¿Qué acontecimiento llevó a Centellas a Túnez? ¿De qué emperador habla?

Escena X
DICHOS, menos BUTTARELLI
CENTELLAS.

Sentarse, señores,
y que siga Avellaneda
con la historia de don Luis.
AVELLANEDA.
No hay ya más que decir de ella,
sino que creo imposible
que la de Tenorio sea
más endiablada, y que apuesto
por don Luis.
CENTELLAS. Acaso pierdas.
Don Juan Tenorio se sabe
que es la más mala cabeza
del orbe, y no hubo hombre alguno
que aventajarle pudiera
con sólo su inclinación;
¿conque qué hará si se empeña248?
AVELLANEDA.
Pues yo sé bien que Mejía
las ha hecho tales, que a ciegas
se puede apostar por él.
245 Referencia al rey y emperador Carlos V.
246 Antiguas.
247 Danos.
248 Si pone su empeño o esfuerzo.

241

CENTELLAS. Pues el capitán Centellas
pone por don Juan Tenorio
cuanto tiene.
AVELLANEDA.
Pues se acepta
por don Luis, que es muy mi amigo.
CENTELLAS. Pues todo en contra se arriesga;
porque no hay como Tenorio
otro hombre sobre la tierra,
y es proverbial su fortuna
y extremadas sus empresas.
Preguntas sobre la escena X
1. ¿Por quién apuesta Avellaneda?
2. ¿Qué opina Centellas de Don Juan Tenorio?
3. ¿Por quién apuesta Centellas?

Escena XI
DICHOS y BUTTARELLI, con botellas
BUTTARELLI.

Aquí hay Falerno, Borgoña,
Sorrento.249
CENTELLAS.
De lo que quieras
sirve, Cristófano, y dinos:
¿qué hay de cierto en una apuesta
por don Juan Tenorio ha un año
y don Luis Mejía hecha?
BUTTARELLI.
Señor capitán, no sé
tan a fondo la materia
que os pueda sacar de dudas,
pero diré lo que sepa.
VARIOS.
Habla, habla.
BUTTARELLI.
Yo, la verdad,
aunque fue en mi casa mesma
la cuestión entre ambos, como
pusieron tan larga fecha
a su plazo, creí siempre
que nunca a efecto viniera;
así es, que ni aun me acordaba
de tal cosa a la hora de ésta.
Mas esta tarde, sería
el anochecer apenas,
entróse aquí un caballero
249 Marcas de vino según su procedencia (regiones de Francia e Italia famosas por la calidad de sus vinos).
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pidiéndome que le diera
recado con que escribir
una carta: y a sus letras
atento no más, me dio
tiempo a que charla metiera
con un paje que traía,
paisano mío250, de Génova.
No saqué nada del paje,
que es, ¡por Dios!, muy brava pesca;
mas cuando su amo acababa
su carta, le envió con ella
a quien iba dirigida.
El caballero, en mi lengua
me habló, y me pidió noticias
de don Luis. Dijo que entera
sabía de ambos la historia,
y que tenía certeza
de que al menos uno de ellos
acudiría a la apuesta.
Yo quise saber más de él,
mas púsome dos monedas
de oro en la mano, diciéndome a
sí, como a la deshecha:
«Y por si acaso los dos
al tiempo aplazado llegan,
ten prevenidas para ambos
tus dos mejores botellas.»
Largóse251 sin decir más,
y yo, atento a sus monedas,
les puse en el mismo sitio
donde apostaron, la mesa.
Y vedla allí con dos sillas,
dos copas y dos botellas.
AVELLANEDA.
Pues, señor, no hay que dudar;
era don Luis.
CENTELLAS.
Don Juan era.
AVELLANEDA.
¿Tú no le viste la cara?
BUTTARELLI.
¡Si la traía cubierta
con un antifaz!
CENTELLAS. Pero, hombre,
¿tú a los dos no les recuerdas?
¿O no sabes distinguir
a las gentes por sus señas
lo mismo que por sus caras?
250 De mi país.
251 En esa época era común poner el pronombre reflexivo adosado a y después del verbo.
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Pues confieso mi torpeza252;
no le supe conocer,
y lo procuré de veras.
Pero silencio.
AVELLANEDA.
¿Qué pasa?
BUTTARELLI.
A dar el reló comienza
Los cuartos para las ocho.
(Dan.)
CENTELLAS. Ved, ved la gente que se entra.
AVELLANEDA.
Como que está de este lance
curiosa Sevilla entera.
(Se oyen dar las ocho; varias personas entran y se reparten en silencio por la escena; al dar la
última campanada, DON JUAN, con antifaz, se llega a la mesa que ha preparado BUTTARELLI
en el centro del escenario, y se dispone a ocupar una de las dos sillas que están delante de ella.
Inmediatamente después de él, entra DON LUIS, también con antifaz, y se dirige a la otra. Todos
los miran)
BUTTARELLI.

Preguntas sobre la escena XI
1. ¿Qué le pidió un caballero a Buttarelli este día? ¿Por qué?
2. ¿Qué dispuso Buttarelli para Don Juan y Don Luis?

Escena XII
DON DIEGO, DON GONZALO, DON JUAN, DON LUIS, BUTTARELLI, CENTELLAS,
AVELLANEDA, CABALLEROS, CURIOSOS y ENMASCARADOS
AVELLANEDA.
(A CENTELLAS, por DON JUAN.)
Verás aquél, si ellos vienen,
qué buen chasco que se lleva.253
CENTELLAS.(A AVELLANEDA, por DON LUIS.)
Pues allí va otro a ocupar
la otra silla: ¡uf!, ¡aquí es ella!
D. JUAN.
(A DON LUIS.)
Esa silla está comprada,
hidalgo.
D. LUIS.
(A DON JUAN.)
Lo mismo digo,
hidalgo; para un amigo
tengo yo esotra pagada.
D. JUAN.
Que ésta es mía haré notorio.
D. LUIS.
Y yo también que ésta es mía.
D. JUAN.
Luego, sois don Luis Mejía.
252 Falta de inteligencia.
253 “Llevarse un chasco”: expresión coloquial para “quedar decepcionado o desilusionado”.
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D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.

Seréis, pues, don Juan Tenorio.
Puede ser.
Vos lo decís.

D. JUAN.
¿No os fiáis?
D. LUIS.
No.
D. JUAN.
Yo tampoco.
D. LUIS.
Pues no hagamos más el coco.254
D. JUAN.
Yo soy don Juan.
(Quitándose la máscara.)
D. LUIS.
Yo don Luis. (Íd.)
(Se descubren y se sientan. EL CAPITÁN CENTELLAS, AVELLANEDA, BUTTARELLI y
algunos otros se van a ellos y les saludan, abrazan y dan la mano, y hacen otras semejantes
muestras de cariño y amistad. DON JUAN Y DON LUIS las aceptan cortésmente.)
CENTELLAS.¡Don Juan!
AVELLANEDA.
¡Don Luis!
D. JUAN.
¡Caballeros!
D. LUIS.
¡Oh, amigos! ¿Qué dicha es ésta?
AVELLANEDA.
Sabíamos vuestra apuesta,
y hemos acudido a veros.
D. LUIS.
Don Juan y yo tal bondad
en mucho os agradecemos.
D. JUAN.
El tiempo no malgastemos,
don Luis. (A los otros.) Sillas arrimad255.
(A los que están lejos.)
Caballeros, yo supongo
que a ustedes también aquí
les trae la apuesta, y por mí
a antojo tal no me opongo.
D. LUIS.
Ni yo; que aunque nada más
fue el empeño entre los dos,
no ha de decirse ¡por Dios!
que me avergonzó jamás.
D. JUAN.
Ni a mí, que el orbe es testigo
de que hipócrita no soy,
pues por doquiera256 que voy
va el escándalo conmigo.
D. LUIS.
¡Eh! Y esos dos ¿no se llegan
a escuchar? Vos.
(Por DON DIEGO y DON GONZALO.)
254 “No hagamos más tonterías”.
255 “Acercad”.
256 Arcaísmo: “donde”.
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D. DIEGO. Yo estoy bien.
D. LUIS.
¿Y Vos?
D. GONZALO.
De aquí oigo también.
D. LUIS.
Razón tendrán si se niegan.
(Se sientan todos alrededor de la mesa en que están DON LUIS MEJÍA y DON JUAN
TENORIO.)
D. JUAN.
¿Estamos listos?
D. LUIS.
Estamos
D. JUAN.
Como quien somos cumplimos.
D. LUIS.
Veamos, pues, lo que hicimos.
D. JUAN.
Bebamos antes.
D. LUIS.
Bebamos.
(Lo hacen.)
D. JUAN.
La apuesta fue...
D. LUIS.
Porque un día
dije que en España entera
no habría nadie que hiciera
lo que hiciera Luis Mejía.
D. JUAN.
Y siendo contradictorio
al vuestro mi parecer,
yo os dije: Nadie ha de hacer
lo que hará don Juan Tenorio.
¿No es así?
D. LUIS.
Sin duda alguna:
y vinimos a apostar
quién de ambos sabría obrar
peor, con mejor fortuna,
en el término de un año;
juntándonos aquí hoy
a probarlo.257
D. JUAN.
Y aquí estoy.
D. LUIS.
Y yo.
CENTELLAS.¡Empeño bien extraño, por vida mía!
D. JUAN.
Hablad, pues.
D. LUIS.
No, vos debéis empezar.
D. JUAN.
Como gustéis, igual es,
que nunca me hago esperar.
Pues, señor, yo desde aquí,
buscando mayor espacio
para mis hazañas, di
sobre Italia, porque allí
tiene el placer un palacio.
De la guerra y del amor
antigua y clásica tierra,
y en ella el emperador,
con ella y con Francia en guerra,
257 Aquí está la apuesta original, aparentemente paradójica.
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díjeme: «¿Dónde mejor?
Donde hay soldados hay juego,
hay pendencias258 y amoríos.»
Di, pues, sobre Italia luego,
buscando a sangre y a fuego
amores y desafíos.
En Roma, a mi apuesta fiel,
fijé, entre hostil y amatorio,
en mi puerta este cartel:
«Aquí está don Juan Tenorio
para quien quiera algo de él.»
De aquellos días la historia
a relataros renuncio:
remítome259 a la memoria
que dejé allí, y de mi gloria
podéis juzgar por mi anuncio.
Las romanas caprichosas,
las costumbres licenciosas,
yo, gallardo y calavera260:
¿quién a cuento redujera
mis empresas amorosas?
Salí de Roma, por fin,
como os podéis figurar:
con un disfraz harto ruin,
y a lomos de un mal rocín261,
pues me querían ahorcar.
Fui al ejército de España;
mas todos paisanos míos,
soldados y en tierra extraña,
dejé pronto su compaña
tras cinco o seis desafíos.
Nápoles, rico vergel262
de amor, de placer emporio,
vio en mi segundo cartel:
“Aquí está don Juan Tenorio,
y no hay hombre para él.
Desde la princesa altiva263
a la que pesca en ruin264 barca,
no hay hembra a quien no suscriba;
y a cualquier empresa abarca,
258 Discusiones o peleas violentas.
259 Me limito a contar.
260 Guapo y licencioso.
261 Montado en un caballo de trabajo o de segunda clase.
262 Terreno florido o muy verde.
263 Orgullosa.
264 En mal estado.
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si en oro o valor estriba265.
Búsquenle los reñidores266;
cérquenle los jugadores;
quien se precie que le ataje267,
a ver si hay quien le aventaje
en juego, en lid o en amores.”
Esto escribí; y en medio año
que mi presencia gozó
Nápoles, no hay lance extraño,
no hay escándalo ni engaño
en que no me hallara yo.
Por donde quiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
a la justicia burlé,
y a las mujeres vendí.
Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé,
y en todas partes dejé
memoria amarga de mí.268
Ni reconocí sagrado,
ni hubo ocasión ni lugar
por mi audacia respetado;
ni en distinguir me he parado
al clérigo del seglar.
A quien quise provoqué,
con quien quiso me batí,269
y nunca consideré
que pudo matarme a mí
aquel a quien yo maté.
A esto don Juan se arrojó,
y escrito en este papel
está cuanto consiguió:
y lo que él aquí escribió,
mantenido está por él.
Leed, pues.
No; oigamos antes
vuestros bizarros extremos,
y si traéis terminantes
vuestras notas comprobantes,

265 Trata.
266 Personas que riñen o buscan disputas.
267 “Atajar”: cortar el paso.
268 Éste es uno de los pasajes más famosos de la obra: describe, con dramatismo poético, todos los delitos de que se enorgullece Don Juan.
269 “Batirse”: tener un duelo a espada con otra persona.
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lo escrito cotejaremos270.
Decís bien; cosa es que está,
don Juan, muy puesta en razón;
aunque, a mi ver, poco irá
de una a otra relación.
Empezad, pues.
Allá va.
Buscando yo, como vos,
a mi aliento empresas grandes,
dije: « ¿Dó271 iré, ¡vive Dios!,
de amor y lides en pos272,
que vaya mejor que a Flandes?
Allí, puesto que empeñadas
guerras hay, a mis deseos
habrá al par centuplicadas273
ocasiones extremadas
de riñas y galanteos.»
Y en Flandes conmigo di,
mas con tan negra fortuna,
que al mes de encontrarme allí
todo mi caudal274 perdí,
dobla a dobla, una por una.
En tan total carestía275
mirándome de dineros,
de mí todo el mundo huía;
mas yo busqué compañía
y me uní a unos bandoleros.
Lo hicimos bien, ¡voto a tal!276,
y fuimos tan adelante,
con suerte tan colosal,
que entramos a saco277 en Gante278
el palacio episcopal.
¡Qué noche! Por el decoro
de la Pascua279, el buen Obispo
bajó a presidir el coro,
y aún de alegría me crispo
al recordar su tesoro.

270 Compararemos.
271 Arcaísmo por “dónde”.
272 En busca de amor y duelos.
273 Multiplicadas por cien.
274 Dinero.
275 Carencia, falta.
276 Expresión arcaica: “¡por Dios!”
277 “Por la fuerza”.
278 Ciudad belga.
279 Fiesta religiosa católica que celebra la crucifixión de Jesucristo.
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Todo cayó en poder nuestro:
mas mi capitán, avaro,
puso mi parte en secuestro:
reñimos, fui yo más diestro,
y le crucé sin reparo.
Juróme al punto280 la gente
capitán, por más valiente:
juréles yo amistad franca.
Pero a la noche siguiente
huí, y les dejé sin blanca281.
Yo me acordé del refrán
de que quien roba al ladrón
ha cien años de perdón,
y me arrojé a tal desmán282
mirando a mi salvación.
Pasé a Alemania opulento:
mas un provincial jerónimo,
hombre de mucho talento,
me conoció, y al momento
me delató en un anónimo.
Compré a fuerza de dinero
la libertad y el papel;
y topando283 en un sendero
al fraile, le envié certero
una bala envuelta en él.
Salté a Francia. ¡Buen país!,
y como en Nápoles vos,
puse un cartel en París
diciendo: «Aquí hay un don Luis
que vale lo menos dos.
Parará aquí algunos meses,
Y no trae más intereses
ni se aviene a más empresas,
que a adorar a las francesas
y a reñir con los franceses.»
Esto escribí; y en medio año
que mí presencia gozó
París, no hubo lance extraño,
ni hubo escándalo ni daño
donde no me hallara yo.
Mas, como don Juan, mi historia
también a alargar renuncio;
280 Rápidamente.
281 “Dejar a alguien sin blanca”: expresión coloquial para quitarle a alguien su dinero.
282 Locura, exceso.
283 Tropezando con o encontrando a alguien por sorpresa o accidente.
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que basta para mi gloria
la magnífica memoria
que allí dejé con mi anuncio.
Y cual vos, por donde fui
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
a la justicia burlé,
y a las mujeres vendí.
Mi hacienda284 llevo perdida
tres veces: mas se me antoja
reponerla, y me convida
mi boda comprometida
con doña Ana de Pantoja.
Mujer muy rica me dan,
y mañana hay que cumplir
los tratos que hechos están;
lo que os advierto, don Juan,
por si queréis asistir.
A esto don Luis se arrojó,
y escrito en este papel
está lo que consiguió:
y lo que él aquí escribió,
mantenido está por él.
La historia es tan semejante
que está en el fiel la balanza,285
mas vamos a lo importante,
que es el guarismo286 a que alcanza
el papel: conque adelante.
Razón tenéis, en verdad.
Aquí está el mío: mirad,
por una línea apartados
traigo los nombres sentados,
para mayor claridad.
Del mismo modo arregladas
mis cuentas traigo en el mío:
en dos líneas separadas,
los muertos en desafío287,
y las mujeres burladas.
Contad.
Contad.
Veinte y tres.
Son los muertos. A ver vos.

284 Capital, dinero.
285 “Está muy igualado”.
286 Número.
287 Duelos.
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¡Por la cruz de San Andrés!
Aquí sumo treinta y dos.
Son los muertos.
Matar es.
Nueve os llevo.
Me vencéis.
Pasemos a las conquistas.
Sumo aquí cincuenta y seis.
Y yo sumo en vuestras listas
setenta y dos.
Pues perdéis.
¡Es increíble, don Juan!
Si lo dudáis, apuntados
los testigos ahí están,
que si fueren preguntados
os lo testificarán.
¡Oh! Y vuestra lista es cabal288.
Desde una princesa real
a la hija de un pescador,
¡oh!, ha recorrido mi amor
toda la escala social.
¿Tenéis algo que tachar289?
Sólo una os falta en justicia.
¿Me la podéis señalar?
Sí, por cierto: una novicia
que esté para profesar.290
¡Bah! Pues yo os complaceré
doblemente, porque os digo
que a la novicia uniré
la dama de algún amigo
que para casarse esté.
¡Pardiez, que sois atrevido!
Yo os lo apuesto si queréis.
Digo que acepto el partido.
Para darlo por perdido,
¿queréis veinte días?
Seis.
¡Por Dios, que sois hombre extraño!
¿cuántos días empleáis
en cada mujer que amáis?
Partid los días del año
entre las que ahí encontráis.
Uno para enamorarlas,

288 Excelente, completa.
289 Criticar.
290 Mujer justo antes de hacerse monja.

252

otro para conseguirlas,
otro para abandonarlas,
dos para sustituirlas
y una hora para olvidarlas.
Pero, la verdad a hablaros,
pedir más no se me antoja,
porque, pues vais a casaros,
mañana pienso quitaros
a doña Ana de Pantoja.
D. LUIS.
Don Juan, ¿qué es lo que decís?
D. JUAN.
Don Luis, lo que oído habéis.
D. LUIS.
Ved, don Juan, lo que emprendéis291.
D. JUAN.
Lo que he de lograr, don Luis.
D. LUIS.
¿Gastón?
(Llamando.)
GASTÓN.
¿Señor?
D. LUIS.
Ven acá.
(Habla DON LUIS en secreto con GASTÓN y éste se va precipitadamente.)
D. JUAN.
¿Ciutti?
CIUTTI.
¿Señor?
D. JUAN.
Ven aquí.
(DON JUAN habla en secreto con CIUTTI, y éste se va precipitadamente.)
D. LUIS.
¿Estáis en lo dicho?
D. JUAN.
Sí.
D. LUIS.
Pues va la vida.
D. JUAN.
Pues va.
(DON GONZALO, levantándose de la mesa en que ha permanecido inmóvil durante la escena
anterior, se afronta con DON JUAN y DON LUIS.)
D. GONZALO.
¡Insensatos! ¡Vive Dios
que a no temblarme las manos
a palos292, como a villanos,
os diera muerte a los dos!
D. JUAN Y D. LUIS. Veamos.
D. GONZALO.
Excusado es,
que he vivido lo bastante
para no estar arrogante
donde no puedo.
D. JUAN.
Idos, pues,
D. GONZALO.
Antes, don Juan, de salir
de donde oírme podáis,
es necesario que oigáis
lo que os tengo que decir.
Vuestro buen padre don Diego,
porque pleitos acomoda,
os apalabró una boda
291 Acometéis o hacéis.
292 “A palos”: coloquialmente, “mucho” o “tanto”.
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que iba a celebrarse luego;
pero por mí mismo yo,
lo que erais queriendo ver,
vine aquí al anochecer,
y el veros me avergonzó.293
D. JUAN.
¡Por Satanás, viejo insano,
que no sé cómo he tenido
calma para haberte oído
sin asentarte la mano!
Pero di pronto quién eres,
porque me siento capaz
de arrancarte el antifaz
con el alma que tuvieres.
D. GONZALO.
¡Don Juan!
D. JUAN.
¡Pronto!
D. GONZALO.
Mira, pues.
D. JUAN.
¡Don Gonzalo!
D. GONZALO.
El mismo soy.
Y adiós, don Juan: mas desde hoy
no penséis en doña Inés.
Porque antes que consentir
en que se case con vos,
el sepulcro, ¡juro a Dios!,
por mi mano la he de abrir.294
D. JUAN.
Me hacéis reír, don Gonzalo;
pues venirme a provocar,
es como ir a amenazar
a un león con un mal palo.
Y pues hay tiempo, advertir
os quiero a mi vez a vos,
que o me la dais, o ¡por Dios,
que a quitárosla he de ir!
D. GONZALO.
¡Miserable!
D. JUAN.
Dicho está:
sólo una mujer como ésta
me falta para mi apuesta;
ved, pues, que apostada va.
(DON DIEGO levantándose de la mesa en que ha permanecido encubierto mientras la escena
anterior, baja al centro de la escena, encarándose con DON JUAN.)
D. DIEGO. No puedo más escucharte,
vil don Juan, porque recelo
que hay algún rayo en el cielo
preparado a aniquilarte.
¡Ah...! No pudiendo creer
293 Aquí se rompe el suspense y el lector se entera que Don Diego es el padre de Don Juan.
294 El lector se entera aquí de que Don Gonzalo es el padre de Doña Inés, la novicia que pretende deshonrar Don Juan.
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lo que de ti me decían,
confiando en que mentían,
te vine esta noche a ver.
Pero te juro, malvado,
que me pesa haber venido
para salir convencido
de lo que es para ignorado.
Sigue, pues, con ciego afán
en tu torpe frenesí,
mas nunca vuelvas a mí;
no te conozco, don Juan.
D. JUAN.
¿Quién nunca a ti se volvió,
ni quién osa295 hablarme así,
ni qué se me importa a mí
que me conozcas o no?
D. DIEGO. Adiós, pues: mas no te olvides
de que hay un Dios justiciero.
D. JUAN.
Ten. (Deteniéndole.)
D. DIEGO. ¿Qué quieres?
D. JUAN.
Verte quiero.
D. DIEGO. Nunca, en vano me lo pides.
D. JUAN.
¿Nunca?
D. DIEGO. No.
D. JUAN.
Cuando me cuadre.296
D. DIEGO. ¿Cómo?
D. JUAN.
Así. (Le arranca el antifaz.)
TODOS.
¡Don Juan!
D. DIEGO. ¡Villano!
¡Me has puesto en la faz la mano!
D. JUAN.
¡Válgame Cristo, mi padre!
D. DIEGO. Mientes, no lo fui jamás.
D. JUAN.
¡Reportaos, con Belcebú!297
D. DIEGO. No, los hijos como tú
son hijos de Satanás.
Comendador, nulo sea
lo hablado.298
D. GONZALO. Ya lo es por mí; vamos.
D. DIEGO. Sí, vamos de aquí
donde tal monstruo no vea.
Don Juan, en brazos del vicio
295 Se atreve.
296 “Cuando me parezca a mí”.
297 “Modera o refrena tu pasión, por Satanás”: esta maldición, en vez de usar el nombre de Dios en vano, como es corriente, usa el nombre de Belcebú, otro nombre para el diablo
o Satanás para enfatizar lo “perdido” o condenado que está Don Juan.
298 Aquí, Don Diego se dirige a Don Gonzalo, que tiene el título nobiliario de comendador, y le está diciendo que la boda entre Don Juan y Doña Inés queda anulada. Don
Gonzalo luego responde que él también había decidido lo mismo.
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desolado te abandono:
me matas..., mas te perdono
de Dios en el santo juicio.299
(Vanse poco a poco DON DIEGO y DON
GONZALO.)
D. JUAN.
Largo el plazo me ponéis:
mas ved que os quiero advertir
que yo no os he ido a pedir
jamás que me perdonéis.
Conque no paséis afán
de aquí en adelante por mí,
que como vivió hasta aquí,
vivirá siempre don Juan.
Preguntas sobre la escena XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué apostaron Don Luis y Don Juan?
¿Cuál es el resultado de las dos apuestas?
¿Qué le falta a Don Juan, según Don Luis?
¿Qué apuesta nueva le hace Don Juan a Don Luis?
¿Cuántos días necesitaba Don Juan para conquistar a una mujer y burlarse de ella?
¿Quién resulta ser Don Gonzalo y qué le dice a Don Juan?
¿Quién resulta ser Don Diego y qué le dice a Don Juan?
¿Cómo reacciona Don Juan al reconocer a Don Diego?

Escena XIII
DON JUAN, DON LUIS, CENTELLAS, AVELLANEDA, BUTTARELLI, CURIOSOS y
MÁSCARAS
D. JUAN.

¡Eh! Ya salimos del paso:
y no hay que extrañar la homilía;
son pláticas300 de familia,
de las que nunca hice caso.
Conque lo dicho, don Luis,
van doña Ana y doña Inés
en apuesta.
D. LUIS.
Y el precio es la vida.
D. JUAN.
Vos lo decís: vamos.
D. LUIS.
Vamos.
(Al salir se presenta una ronda, que les detiene.)

299 Don Diego perdona a Don Juan en nombre de Dios, acción muy importante en la obra que cobrará aún más sentido al final de la obra.
300 Conversaciones.
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Preguntas sobre la escena XIII
1. ¿Cuál es la nueva apuesta de Don Juan y Don Luis y cuál es su precio?
2. ¿Qué les pasa a Don Juan y a Don Luis al final de esta escena?

Escena XIV
DICHOS y UNA RONDA DE ALGUACILES
ALGUACIL. ¡Alto allá!
¿Don Juan Tenorio?
D. JUAN.
Yo soy.
ALGUACIL. Sed preso.
D. JUAN.
¿Soñando estoy?
¿Por qué?
ALGUACIL. Después lo verá.
D. LUIS
(Acercándose a DON JUAN y riéndose.)
Tenorio no lo extrañéis,
pues mirando a lo apostado,
mi paje os ha delatado301,
para que vos no ganéis.
D. JUAN.
¡Hola! Pues no os suponía
con tal despejo, ¡pardiez!
D. LUIS.
Id, pues, que por esta vez,
don Juan, la partida es mía.
D. JUAN.
Vamos, pues.
(Al salir, les detiene otra ronda que entra en la
escena.)
Escena XV
DICHOS y UNA RONDA
ALGUACIL. (Que entra.)
¡Ténganse allá!
¿Don Luis Mejía?
D. LUIS.
Yo soy.
ALGUACIL. Sed preso.
D. LUIS.
¿Soñando estoy?
¡Yo preso!
D. JUAN.
(Soltando la carcajada.)
¡Ja, ja, ja, ja!
Mejía, no lo extrañéis,
301 Acusado a la policía: ahora el lector se da cuenta de lo que Don Luis le había pedido a su paje en voz baja anteriormente.
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pues mirando a lo apostado,
mi paje os ha delatado
para que no me estorbéis.302
D. LUIS.
Satisfecho quedaré
aunque ambos muramos.
D. JUAN.
Vamos.
Conque, señores, quedamos
en que la apuesta está en pie.
(Las rondas se llevan a DON JUAN y a DON LUIS; muchos los siguen. EL CAPITÁN
CENTELLAS, AVELLANEDA y sus amigos, quedan en la escena mirándose unos a otros.)
Preguntas sobre las escenas XIV y XV
1. ¿Por qué fueron detenidos Don Juan y Don Luis?

Escena XVI
EL CAPITÁN CENTELLAS, AVELLANEDA y CURIOSOS
AVELLANEDA.
¡Parece un juego ilusorio!
CENTELLAS.
¡Sin verlo no lo creería!
AVELLANEDA.
Pues yo apuesto por Mejía.
CENTELLAS.
Y yo pongo por Tenorio.
Pregunta sobre la escena XVI
1. ¿Cómo reaccionan Avellaneda y Centellas al ver que Don Juan y Don Luis son detenidos?

302 Lo mismo había hecho Don Juan con su paje.

258

ACTO SEGUNDO
Destreza
DON JUAN TENORIO, DON LUIS MEJÍA, DOÑA ANA DE PANTOJA, CIUTTI,
PASCUAL, LUCÍA, BRÍGIDA y TRES EMBOZADOS DEL SERVICIO DE DON JUAN.
Exterior de la casa de DOÑA ANA, vista por una esquina. Las dos paredes que forman el
ángulo, se prolongan igualmente por ambos lados, dejando ver en la de la derecha una reja303, y
en la izquierda, una reja y una puerta.
Escena I
DON LUIS MEJÍA, embozado
DON LUIS.

Ya estoy frente de la casa
de doña Ana, y es preciso
que esta noche tenga aviso
de lo que en Sevilla pasa.
No di con persona alguna,
por dicha mía... ¡Oh, qué afán304!
Pero ahora, señor don Juan,
cada cual con su fortuna.
Si honor y vida se juega,
mi destreza y mi valor,
por mi vida y por mi honor,
jugarán... mas alguien llega.

Escena II
DON LUIS y PASCUAL
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.

¡Quién creyera lance tal!
¡Jesús, qué escándalo! ¡Presos!
¡Qué veo! ¿Es Pascual?
Los sesos
me estrellaría.305

303
304 ¡Qué emoción!
305 Expresión coloquial de la época para expresar incredulidad.
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¿Pascual?
¿Quién me llama tan apriesa?
Yo. Don Luis.
¡Válame Dios!
¿Qué te asombra?
Que seáis vos.
Mi suerte, Pascual, es ésa.
Que a no ser yo quien me soy,
y a no dar contigo ahora,
el honor de mi señora
doña Ana moría hoy.
¿Qué es lo que decís?
¿Conoces
a don Juan Tenorio?
Sí.
¿Quién no le conoce aquí?
Mas, según públicas voces,
estabais presos los dos.
Vamos, ¡lo que el vulgo306 miente!
Ahora acertadamente
habló el vulgo: y ¡juro a Dios
que, a no ser porque mi primo,
el tesorero real,
quiso fiarme, Pascual,
pierdo cuanto más estimo!
¿Pues cómo?
¿En servirme estás?
Hasta morir.
Pues escucha.
Don Juan y yo en una lucha
arriesgada por demás
empeñados307 nos hallamos;
pero, a querer tú ayudarme,
más que la vida salvarme
puedes.
¿Qué hay que hacer? Sepamos.
En una insigne308 locura
dimos tiempo ha: en apostar
cuál de ambos sabría obrar
peor, con mejor ventura.
Ambos nos hemos portado
bizarramente a cual más;
pero él es un Satanás,

306 La clase baja.
307 Involucrados, envueltos.
308 Gran, enorme.
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y por fin me ha aventajado.
Púsele no sé qué pero,
dijímonos no sé qué
sobre ello, y el hecho fue
que él, mofándome altanero309,
me dijo: «Y si esto no os llena,
pues que os casáis con doña Ana,
os apuesto a que mañana
os la quito yo.»
¡Ésa es buena!
¿Tal se ha atrevido a decir?
No es lo malo que lo diga,
Pascual, sino que consiga
lo que intenta.
¿Conseguir?
En tanto que yo esté aquí,
descuidad, don Luis.
Te juro
que si el lance no aseguro,
no sé qué va a ser de mí.
¡Por la Virgen del Pilar!
¿Le teméis?
No, ¡Dios testigo!
Mas lleva ese hombre consigo
algún diablo familiar.
Dadlo por asegurado.
¡Oh! Tal es el afán mío,
que ni en mí propio me fío
con un hombre tan osado.
Yo os juro, por San Ginés310,
que con toda su osadía311,
le ha de hacer, por vida mía,
mal tercio un aragonés312;
nos veremos.
¡Ay, Pascual,
que en qué te metes no sabes!
En apreturas313 más graves
me he visto, y no salí mal.
Estriba en lo perentorio

309 Burlándose de mí orgullosamente.
310 Santo católico francés del s. IV que fue decapitado bajo la persecución de Diocleciano. Es el patrón de los notarios, escribanos y secretarios. En la sociedad católica española,
es muy común jurar por los santos (o santas). Para más información sobre San Ginés: https://es.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A9s_de_Arl%C3%A9s
311 Valentía.
312 Los aragoneses o habitantes de la región de Aragón son tradicionalmente famosos por ser astutos, tozudos y brutos. Por eso Pascual se enorgullece de que, por ser aragonés,
podrá sin problema cuidar de Don Juan.
313 Dificultades, obstáculos, retos.
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del plazo314, y en ser quién es.
Más que un buen aragonés.
no ha de valer un Tenorio.
Todos esos lenguaraces315,
espadachines de oficio,
no son más que frontispicio316
y de poca alma capaces.
Para infamar a mujeres
tienen lengua, y tienen manos
para osar a los ancianos
o apalear a mercaderes.
Mas cuando una buena espada,
por un buen brazo esgrimida,
con la muerte les convida,
todo su valor es nada.
Y sus empresas y bullas317
se reducen todas ellas,
a hablar mal de las doncellas
y a huir ante las patrullas.
¡Pascual!
No lo hablo por vos,
que aunque sois un calavera,318
tenéis la alma bien entera
y reñís bien ¡voto a bríos!319
Pues si es en mí tan notorio
el valor, mira Pascual,
que el valor es proverbial
en la raza de Tenorio.
Y porque conozco bien
de su valor el extremo,
de sus ardides320 me temo
que en tierra con mi honra den.
Pues suelto estáis ya, don Luis,
y pues que tanto os acucia321
el mal de celos, su astucia
con la astucia prevenís.
¿Qué teméis de él?
No lo sé:
mas esta noche sospecho

314 Trata de lo largo del plazo o duración de la apuesta.
315 Que tienen la lengua larga metafóricamente hablando, o que hablan mucho y hacen poco.
316 Portada, pura apariencia: dicho cómico, pues es una referencia artística.
317 Ruido, gritos fanfarrones u orgullosos.
318 “Hombre disipado, juerguista e irresponsable” (DRAEL).
319 Juramento coloquial eufemístico de la época: ¡por Dios!
320 Trampas, trucos.
321 Molesta, pone nervioso.

262

PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.

PASCUAL.

D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.
PASCUAL.
D. LUIS.

PASCUAL.

que ha de procurar el hecho
consumar.
Soñáis.
¿Por qué?
¿No está preso?
Sí que está;
mas también lo estaba yo,
y un hidalgo me fió.
Mas ¿quién a él le fiará?
En fin, sólo un medio encuentro
de satisfacerme.
¿Cuál?
Que de esta casa, Pascual,
quede yo esta noche dentro.
Mirad que así de doña Ana
tenéis el honor vendido.
¡Qué mil rayos! ¿Su marido
no voy a ser yo mañana?
Mas, señor, ¿no os digo yo
que os fío con la existencia...?
Sí; salir de una pendencia322,
mas de un ardid323 diestro, no.
Y, en fin, o paso en la casa
la noche, o tomo la calle,
aunque la justicia me halle.
Señor don Luis, eso pasa
de terquedad, y es capricho
que dejar os aconsejo,
y os irá bien.
No lo dejo,
Pascual.
¡Don Luis!
Está dicho.
¡Vive Dios! ¿Hay tal afán?
Tú dirás lo que quisieres,
mas yo fío en las mujeres
mucho menos que en don Juan;
y pues lance es extremado
por dos locos emprendido,
bien será un loco atrevido
para un loco desalmado.
Mirad bien lo que decís,
porque yo sirvo a doña Ana
desde que nació, y mañana

322 Duelo, pelea.
323 Truco astuto.
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seréis su esposo, don Luis.
Pascual, esa hora llegada
y ese derecho adquirido,
yo sabré ser su marido
y la haré ser bien casada.
Mas en tanto...
No habléis más.
Yo os conozco desde niños,
y sé lo que son cariños,
¡por vida de Barrabás!
Oíd: mi cuarto es sobrado
para los dos: dentro de él
quedad; mas palabra fiel
dadme de estaros callado.
Te la doy.
Y hasta mañana
juntos con doble cautela,
nos quedaremos en vela.324
Y se salvará doña Ana.
Sea.
Pues vamos.
¡Teneos!
¿Qué vais a hacer?
A entrar.
¿Ya?
¿Quién sabe lo que él hará?
Vuestros celosos deseos
reprimid: que ser no puede
mientras que no se recoja
mi amo, don Gil de Pantoja,
y todo en silencio quede.
¡Voto a...!
¡Eh! Dad una vez
breves treguas325 al amor.
Y ¿a qué hora ese buen señor
suele acostarse?
A las diez;
y en esa calleja estrecha
hay una reja; llamad
a las diez, y descuidad
mientras en mí.
Es cosa hecha.
Don Luis, hasta luego pues.
Adiós, Pascual, hasta luego.

324 Despiertos, sin dormir toda la noche.
325 Pausas, descanso.
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Escena III
DON LUIS
D. LUIS.

Jamás tal desasosiego
tuve. Paréceme que es
esta noche hora menguada
para mí... y no sé qué vago
presentimiento, qué estrago
teme mi alma acongojada.
¡Por Dios que nunca pensé
que a doña Ana amara así
ni por ninguna sentí
lo que por ella...! ¡Oh! Y a fe
que de don Juan me amedrenta,
no el valor, mas la ventura.
Parece que le asegura
Satanás en cuanto intenta.
No, no; es un hombre infernal,
y téngome para mí
que si me aparto de aquí,
me burla, pese a Pascual.
Y aunque me tenga por necio,
quiero entrar; que con don Juan
las preocupaciones no están
para vistas con desprecio.
(Llama a la ventana.)

Escena IV
DON LUIS y DOÑA ANA
D.ª ANA.
D. LUIS.
D.ª ANA.
D. LUIS.
D.ª ANA.
D. LUIS.
D.ª ANA.
D. LUIS.

¿Quién va?
¿No es Pascual?
¡Don Luis!
¡Doña Ana!
¿Por la ventana
llamas ahora?
¡Ay, doña Ana,
cuán a buen tiempo salís!
Pues ¿qué hay, Mejía?
Un empeño
por tu beldad, con un hombre
que temo.
265

D.ª ANA.
D. LUIS.

D.ª ANA.

D. LUIS.

D.ª ANA.

D. LUIS.

D.ª ANA.
D. LUIS.

¿Y qué hay que te asombre
en él, cuando eres tú el dueño
de mi corazón?
Doña Ana,
no lo puedes comprender,
de ese hombre sin conocer
nombre y suerte.
Será vana
su buena suerte conmigo.
Ya ves, sólo horas nos faltan
para la boda, y te asaltan
vanos temores.
Testigo
me es Dios que nada por mí
me da pavor326 mientras tenga
espada, y ese hombre venga
cara a cara contra ti.
Mas, como el león audaz,
y cauteloso y prudente,
como la astuta serpiente...
¡Bah! Duerme, don Luis, en paz,
que su audacia y su prudencia
nada lograrán de mí,
que tengo cifrada en ti
la gloria de mi existencia.
Pues bien, Ana, de ese amor
que me aseguras en nombre,
para no temer a ese hombre
voy a pedirte un favor.
Di; mas bajo, por si escucha
tal vez alguno.
Oye, pues.

Escena V
DOÑA ANA y DON LUIS, a la reja derecha; DON JUAN y CIUTTI, en la calle izquierda.
CIUTTI.
D. JUAN.

Señor, ¡por mi vida, que es
vuestra suerte buena y mucha!
Ciutti, nadie como yo;
ya viste cuán fácilmente
el buen alcaide327 prudente

326 Miedo, terror.
327 El encargado del gobierno de una cárcel.
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se avino y suelta me dio.328
Mas no hay ya en ello que hablar:
¿mis encargos has cumplido?
Todos los he concluido
mejor que pude esperar.
¿La beata...?329
Ésta es la llave
de la puerta del jardín,
que habrá que escalar al fin,
pues como usarced330 ya sabe,
las tapias de ese convento
no tienen entrada alguna.
Y ¿te dio carta?
Ninguna;
me dijo que aquí al momento
iba a salir de camino;
que al convento se volvía,
y que con vos hablaría.
Mejor es.
Lo mismo opino.
¿Y los caballos?
Con silla
y freno331 los tengo ya.
¿Y la gente?
Cerca está.
Bien, Ciutti; mientras Sevilla
tranquila en sueño reposa
creyéndome encarcelado,
otros dos nombres añado
a mi lista numerosa.
¡Ja!, ¡ja!
¡Señor...!
¿Qué?
Callad.
¿Qué hay, Ciutti?
Al doblar la esquina,
en esa reja vecina

328 Él me escuchó y me soltó o dejó salir de la cárcel.
329 “En su acepción vulgar, desde el siglo XVI, `la mujer que, fingiendo recogimiento devoto y austeridad, vive mal y se emplea en tratos indecentes’” (DJT, 119).
330 Arcaísmo por Usted.`

331
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Es verdad:
pues ahora sí que es mejor
el lance: ¿y si es ése?
¿Quién?
Don Luis.
Imposible.
¡Toma!
¿No estoy yo aquí?
Diferencia
va de él a vos.
Evidencia
lo creo, Ciutti; allí asoma
tras de la reja una dama.
Una criada tal vez.
Preciso es verlo, ¡pardiez!,
no perdamos lance y fama.
Mira, Ciutti: a fuer de ronda332
tú con varios de los míos
por esa calle escurríos333,
dando vuelta a la redonda
a la casa.
Y en tal caso
cerrará ella.
Pues con eso,
ella ignorante y él preso,
nos dejarán franco334 el paso.
Decís bien.
Corre y atájale335,
que en ello el vencer consiste.
¿Mas si el truhán se resiste?
Entonces, de un tajo, rájale336.

Escena VI
DON JUAN, DOÑA ANA y DON LUIS
D. LUIS.
D.ª ANA.
D. LUIS.

¿Me das, pues, tu asentimiento?
Consiento.
¿Complácesme de ese modo?

332 Como si fuerais una tropa de policía.
333 Marchad y esparcíos.
334 Arcaísmo por abierto.
335 Córtale el paso, detenle.
336 Deténlo con un golpe de espada.
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En todo.
Pues te velaré hasta el día.
Sí, Mejía.
Páguete el cielo, Ana mía,
satisfacción tan entera.
Porque me juzgues sincera,
consiento en todo, Mejía.
Volveré, pues, otra vez.
Sí, a las diez.
¿Me aguardarás, Ana?
Sí.
Aquí.
Y tú estarás puntual, ¿eh?
Estaré.
La llave, pues, te daré.
Y dentro yo de tu casa,
venga Tenorio.
Alguien pasa.
A las diez.
Aquí estaré.

Escena VII
DON JUAN y DON LUIS
D. LUIS.
D. JUAN.
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Mas se acercan. ¿Quién va allá?
Quien va.
De quien va así, ¿qué se infiere?
Que quiere.
¿Ver si la lengua le arranco?
El paso franco.
Guardado está.
¿Y soy yo manco337?
Pidiéraislo en cortesía.
Y ¿a quién?
A don Luis Mejía,
Quien va quiere el paso franco,

337
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¿Conocéisme?
Sí.
¿Y yo a vos?
Los dos.
¿Y en qué estriba el estorballe338?
En la calle.
¿De ella los dos por ser amos?
Estamos.
Dos hay no más que podamos
necesitarle a la vez.
Lo sé.
¡Sois don Juan!
¡Pardiez!
los dos ya en la calle estamos.
¿No os prendieron?
Como a vos.
¡Vive Dios!
Y ¿huisteis?
Os imité.
¿Y qué?
Que perderéis.
No sabemos.
Lo veremos.
La dama entrambos tenemos
sitiada, y estáis cogido.
Tiempo hay.
Para vos perdido.
¡Vive Dios, que lo veremos!
(DON LUIS desenvaina su espada; mas CIUTTI, que ha bajado con los suyos
cautelosamente hasta colocarse tras él, le sujeta339.)
Señor don Luis, vedlo, pues.
Traición es.
La boca...
(A los suyos, que se la tapan a DON LUIS.)
¡Oh!
(Le sujetan los brazos.)
Sujeto atrás:
más.
La empresa es, señor Mejía,
como mía.
Encerrádmele hasta el día.
(A los suyos.)
La apuesta está ya en mi mano.
(A Don Luis.)

338 ¿En qué consiste el obstáculo o impedimento?
339 Lo coge, lo atrapa.
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Adiós, don Luis: si os la gano,
traición es; mas como mía.
Escena VIII
DON JUAN
D. JUAN.

Buen lance, ¡viven los cielos!
Éstos son los que dan fama:
mientras le soplo340 la dama
él se arrancará los pelos
encerrado en mi bodega.
¿Y ella? Cuando crea hallarse
con él..., ¡ja!, ¡ja! ¡Oh!, y quejarse
no puede; limpio se juega.
A la cárcel le llevé
y salió; llevóme a mí,
y salí; hallarnos aquí
era fuerza..., ya se ve:
su parte en la grave apuesta
defendía cada cual.
Mas con la suerte está mal
Mejía, y también pierde ésta.
Sin embargo, y por si acaso,
no es demás asegurarse
de Lucía, a desgraciarse
no vaya por poco el paso.
Mas por allí un bulto341 negro
se aproxima..., y, a mi ver,
es el bulto una mujer.
¿Otra aventura? Me alegro.

Escena IX
DON JUAN y BRÍGIDA
BRÍGIDA.
D. JUAN.
BRÍGIDA.
D. JUAN.

¿Caballeros?
¿Quién va allá?
¿Sois don Juan?
¡Por vida de...!
¡Si es la beata! ¡Y a fe
que la había olvidado ya!

340 Le quito o saco a escondidas o en secreto.
341 Sombra de un cuerpo
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Llegaos; don Juan soy yo.
¿Estáis solo?
Con el diablo.
¡Jesucristo!
Por vos lo hablo.
¿Soy yo el diablo?
Créolo.
¡Vaya! ¡Qué cosas tenéis!
Vos sí que sois un diablillo...
Que te llenará el bolsillo
si le sirves.
Lo veréis.
Descarga, pues, ese pecho.342
¿Qué hiciste?
¡Cuanto me ha dicho
vuestro paje...! ¡Y qué mal bicho343
es ese Ciutti!
¿Qué ha hecho?
¡Gran bribón!344
¿No os ha entregado
un bolsillo y un papel?
Leyendo estará ahora en él
doña Inés.
¿La has preparado?
Vaya; y os la he convencido
con tal maña345 y de manera,
que irá como una cordera346
tras vos.
¡Tan fácil te ha sido!
¡Bah! Pobre garza enjaulada,
dentro la jaula nacida,
¿qué sabe ella si hay más vida
ni más aire en que volar?
Si no vio nunca sus plumas
del sol a los resplandores,
¿qué sabe de los colores
de que se puede ufanar?
No cuenta la pobrecilla
diez y siete primaveras,
y aún virgen a las primeras
impresiones del amor,

342 “Habla y cuéntame qué hiciste”.
343 “Bicho” es, literalmente, un animal pequeño, especialmente un insecto, pero “Qué mal bicho” es una expresión para referirse a una persona con malas intenciones.
344 Pícaro, bellaco, mala persona con astucia.
345 Astucia, inteligencia.
346 Oveja, símbolo de mansedumbre.
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nunca concibió la dicha
fuera de su pobre estancia,
tratada desde su infancia
con cauteloso rigor.
Y tantos años monótonos
de soledad y convento
tenían su pensamiento
ceñido a punto tan ruin,
a tan reducido espacio,
y a círculo tan mezquino347,
que era el claustro su destino
y el altar era su fin.
«Aquí está Dios», la dijeron;
y ella dijo: «Aquí le adoro.»
«Aquí está el claustro y el coro.»
Y pensó: «No hay más allá.»
Y sin otras ilusiones
que sus sueños infantiles,
pasó diez y siete abriles
sin conocerlo348 quizá.
¿Y está hermosa?
¡Oh! Como un ángel.
¿Y la has dicho...?
Figuraos
si habré metido mal caos
en su cabeza, don Juan.
La hablé del amor, del mundo,
de la corte y los placeres,
de cuánto con las mujeres
erais pródigo y galán.349
La dije que erais el hombre
por su padre destinado
para suyo: os he pintado
muerto por ella de amor,
desesperado por ella
y por ella perseguido,
y por ella decidido
a perder vida y honor.
En fin, mis dulces palabras,
al posarse en sus oídos,
sus deseos mal dormidos
arrastraron de sí en pos350;

347 Infeliz, desdichado.
348 Darse cuenta, enterarse.
349 Generoso, guapo y agradable. Un galán es también sinónimo de donjuán, u hombre que galantea o conquista fácilmente a las mujeres. De allí viene “galantear”.
350 Las palabras de Brígida acerca de Don Juan la hicieron enamorarse de él perdidamente.
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y allá dentro de su pecho
han inflamado una llama
de fuerza tal, que ya os ama
y no piensa más que en vos.
Tan incentiva pintura
los sentidos me enajena,
y el alma ardiente me llena
de su insensata pasión.
Empezó por una apuesta,
siguió por un devaneo,
engendró luego un deseo,
y hoy me quema el corazón.
Poco es el centro de un claustro,
¡al mismo infierno bajara,
y a estocadas la arrancara
de los brazos de Satán!
¡Oh! Hermosa flor, cuyo cáliz
al rocío351 aún no se ha abierto,
a trasplantarte va al huerto
de sus amores don. Juan.
¿Brígida?
Os estoy oyendo,
y me hacéis perder el tino:
yo os creía un libertino
sin alma y sin corazón.
¿Eso extrañas? ¿No está claro
que en un objeto tan noble
hay que interesarse doble
que en otros?
Tenéis razón.
¿Conque a qué hora se recogen
las madres?
Ya recogidas
estarán. ¿Vos prevenidas
todas las cosas tenéis?
Todas.
Pues luego que doblen
a las ánimas, con tiento

351 Don Juan describe metafóricamente a doña Inés como:
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saltando al huerto, al convento
fácilmente entrar podéis
con la llave que os he enviado:
de un claustro oscuro y estrecho
es; seguidle bien derecho,
y daréis con poco afán
en nuestra celda.
Y si acierto
a robar tan gran tesoro,
te he de hacer pesar en oro.
Por mí no queda, don Juan.
Ve y aguárdame.
Voy, pues,
a entrar por la portería,
y a cegar a sor María
la tornera352. Hasta después.
(Vase BRÍGIDA, y un poco antes de concluir esta escena sale CIUTTI, que se
para en el fondo esperando.)

Escena X
DON JUAN y CIUTTI
D. JUAN.

CIUTTI.
D. JUAN.
CIUTTI.

Pues, señor, ¡soberbio envite!
Muchas hice hasta esta hora,
mas, ¡por Dios que la de ahora,
será tal, que me acredite!
Mas ya veo que me espera
Ciutti. ¿Lebrel?353
(Llamándole.)
Aquí estoy.
¿Y don Luis?
Libre por hoy
estáis de él.

352 Sor María debía ser tornera antes de meterse a monja. El oficio de tornero usa el torno para fabricar objetos de madera:

353 El lebrel es un perro de caza muy bueno y fiel. Aquí Don Juan usa el término para distinguirlo por su lealtad y tenacidad.
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Ahora quisiera
ver a Lucía.
Llegar
podéis aquí. (A la reja derecha.) Yo la llamo,
y al salir a mi reclamo354
la podéis vos abordar.
Llama, pues.
La seña mía
sabe bien para que dude
en acudir.
Pues si acude,
lo demás es cuenta mía.
(CIUTTI llama a la reja con una seña que parezca convenida. LUCÍA se asoma a
ella, y al ver a DON JUAN se detiene un momento.)

Escena XI
DON JUAN, LUCÍA y CIUTTI
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¿Qué queréis, buen caballero?
Quiero.
¿Qué queréis? Vamos a ver.
Ver.
¿Ver? ¿Qué veréis a esta hora?
A tu señora.
Idos, hidalgo, en mal hora;
¿quién pensáis que vive aquí?
Doña Ana Pantoja, y
quiero ver a tu señora.
¿Sabéis que casa doña Ana?
Sí, mañana.
¿Y ha de ser tan infiel ya?
Sí, será.
¿Pues no es de don Luis Mejía?
¡Ca!355 Otro día.
Hoy no es mañana, Lucía:
yo he de estar hoy con doña Ana,
y si se casa mañana,
mañana será otro día.
¡Ah! ¿En recibiros está?
Podrá.
¿Qué haré si os he de servir?
Abrir.

354 Señal.
355 Interjección sinónima de “quia”: ¡Qué va!, ¡Qué importa!
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¡Bah! ¿Y quién abre este castillo?
Ese bolsillo.
¿Oro?
Pronto te dio el brillo.356
¿Cuánto?
De cien doblas357 pasa.
¡Jesús!
Cuenta y di: ¿esta casa
podrá abrir ese bolsillo?
¡Oh! Si es quien me dora el pico...358
Muy rico.
(Interrumpiéndola.)
¿Sí? ¿Qué nombre usa el galán?
Don Juan.
¿Sin apellido notorio?
Tenorio.
¡Ánimas del purgatorio!
¿Vos don Juan?
¿Qué te amedrenta359,
si a tus ojos se presenta
muy rico don Juan Tenorio?
Rechina la cerradura.360
Se asegura.
¿Y a mí, quién? ¡Por Belcebú!361
Tú.
¿Y qué me abrirá el camino?
Buen tino.362
¡Bah! Ir en brazos del destino...
Dobla el oro.
Me acomodo.
Pues mira cómo de todo
se asegura tu buen tino.

356 Juego de palabras: Don Juan se refiere al brillo del oro, que ha cautivado rápidamente a Lucía. El dinero y el soborno tienen un papel importante en la historia del mito de Don
Juan.

357 Moneda de oro muy valiosa para la época:
358 Lucía está intentando saber cuánto dinero puede sacarle a Don Juan. “Pico” alude a la boca.
359 Asusta, da miedo.

360 La cerradura hace ruido:
361 Otro nombre del diablo, Satanás o Lucifer.
362 Buena suerte, lo que no convence a Lucía, por lo que Don Juan dobla (o duplica) el soborno.
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LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.
D. JUAN.
LUCÍA.

Dadme algún tiempo, ¡pardiez!
A las diez.
¿Dónde os busco, o vos a mí?
Aquí.
¿Conque estaréis puntual, eh?
Estaré.
Pues yo una llave os traeré.
Y yo otra igual cantidad.
No me faltéis.
No en verdad;
a las diez aquí estaré.
Adiós, pues, y en mí te fía.
Y en mí el garboso galán.
Adiós, pues, franca Lucía.
Adiós, pues, rico D. Juan.
(LUCÍA cierra la ventana. CIUTTI se acerca a DON JUAN a una seña de éste.)

Escena XII
DON JUAN y CIUTTI
D. JUAN.

(Riéndose.)
Con oro nada hay que falle:
Ciutti, ya sabes mi intento:
a las nueve en el convento;
a las diez, en esta calle.
(Vanse.)

Preguntas sobre el Acto II
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién es Pascual y cómo ayuda a Don Luis?
¿Cómo salieron Don Juan y Don Luis de la cárcel?
¿Cómo consigue Don Juan atrapar a Don Luis?
¿Quién es Brígida y cómo ayuda a Don Juan?
¿Quién es Lucía y cómo la convence Don Juan para que le ayude?
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ACTO TERCERO
Profanación
DON JUAN, DOÑA INÉS, DON GONZALO, BRÍGIDA, LA ABADESA y LA TORNERA.
Celda de DOÑA INÉS. Puerta en el fondo y a la izquierda
Escena I
DOÑA INÉS y LA ABADESA
ABADESA.
D.ª INÉS.
ABADESA.

¿Conque me habéis entendido?
Sí, señora.
Está muy bien;
la voluntad decisiva
de vuestro padre tal es.
Sois joven, cándida y buena;
vivido en el claustro habéis
casi desde que nacisteis;
y para quedar en él
atada con santos votos
para siempre, ni aún tenéis,
como otras, pruebas difíciles
ni penitencias que hacer.
¡Dichosa mil veces vos!
Dichosa, sí, doña Inés,
que no conociendo el mundo,
no le debéis de temer.
¡Dichosa vos, que del claustro
al pisar en el dintel363,
no os volveréis a mirar
lo que tras vos dejaréis!
Y los mundanos recuerdos
del bullicio364 y del placer
no os turbarán365 tentadores
del ara366 santa a los pies;
pues ignorando lo que hay

363 Dintel:
364 Ruido y rumor que causa la presencia de mucha gente en un sitio.
365 Molestarán, estorbarán.
366 Altar.
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tras esa santa pared,
lo que tras ella se queda
jamás apeteceréis.
Mansa paloma enseñada
en las palmas a comer
del dueño que la ha criado
en doméstico vergel367,
no habiendo salido nunca
de la protectora red,
no ansiaréis nunca las alas
por el espacio tender.
Lirio368 gentil, cuyo tallo
mecieron sólo tal vez
las embalsamadas brisas
del más florecido mes,
aquí a los besos del aura
vuestro cáliz abriréis,
y aquí vendrán vuestras hojas
tranquilamente a caer.
Y en el pedazo de tierra
que abarca nuestra estrechez,
y en el pedazo de cielo
que por las rejas se ve,
vos no veréis más que un lecho
do369 en dulce sueño yacer,
y un velo azul suspendido
a las puertas del Edén.
¡Ay! En verdad que os envidio,
venturosa doña Inés,
con vuestra inocente vida,
la virtud del no saber.
¿Mas por qué estáis cabizbaja?
¿Por qué no me respondéis

367

368

Tanto la paloma como el lirio son metáforas y símbolos de Doña Inés.

369 Arcaísmo por “donde”.
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D.ª INÉS.
ABADESA.

como otras veces, alegre,
cuando en lo mismo os hablé?
¿Suspiráis?... ¡Oh!, ya comprendo:
de vuelta aquí hasta no ver
a vuestra aya, estáis inquieta;
pero nada receléis.
A casa de vuestro padre
fue casi al anochecer,
y abajo en la portería
estará: yo os la enviaré,
que estoy de vela esta noche.
Conque, vamos, doña Inés,
recogeos, que ya es hora:
mal ejemplo no me deis
a las novicias, que ha tiempo
que duermen ya: hasta después.
Id con Dios, madre abadesa.
Adiós, hija.

Escena II
DOÑA INÉS
D.ª INÉS.

Ya se fue.
No sé qué tengo, ¡ay de mí!,
que en tumultuoso tropel370
mil encontradas ideas
me combaten a la vez.
Otras noches complacida
sus palabras escuché;
y de esos cuadros tranquilos
que sabe pintar tan bien,
de esos placeres domésticos
la dichosa sencillez
y la calma venturosa,
me hicieron apetecer
la soledad de los claustros
y su santa rigidez.
Mas hoy la oí distraída,
y en sus pláticas371 hallé,
si no enojosos discursos
a lo menos aridez.
Y no sé por qué al decirme
que podría acontecer

370 “Aceleramiento confuso y desordenado” (DRAEL).
371 Conversaciones.
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que se acelerase el día
de mi profesión, temblé;
y sentí del corazón
acelerarse el vaivén,
y teñírseme el semblante
de amarilla palidez.
¡Ay de mí...! ¡Pero mi dueña,
dónde estará...! Esa mujer
con sus pláticas al cabo
me entretiene alguna vez.
Y hoy la echo menos... acaso
porque la voy a perder,
que en profesando es preciso
renunciar a cuanto amé.
Mas pasos siento en el claustro;
¡oh!, reconozco muy bien
sus pisadas... Ya está aquí.
Escena III
DOÑA INÉS y BRÍGIDA
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

Buenas noches, doña Inés.
¿Cómo habéis tardado tanto?
Voy a cerrar esta puerta.
Hay orden de que esté abierta.
Eso es muy bueno y muy santo
para las otras novicias
que han de consagrarse a Dios,
no, doña Inés, para vos.
Brígida, ¿no ves que vicias
las reglas del monasterio
que no permiten...?
¡Bah!, ¡bah!
Más seguro así se está,
y así se habla sin misterio
ni estorbos: ¿habéis mirado
el libro que os he traído?
¡Ay!, se me había olvidado.
¡Pues me hace gracia el olvido!
¡Como la madre abadesa
se entró aquí inmediatamente!
¡Vieja más impertinente!
¿Pues tanto el libro interesa?
¡Vaya si interesa! Mucho.
¡Pues quedó con poco afán
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el infeliz!
D.ª INÉS.
¿Quién?
BRÍGIDA.
Don Juan.
D.ª INÉS.
¡Válgame el cielo!372 ¡Qué escucho!
¿Es don Juan quien me le envía?
BRÍGIDA.
Por supuesto.
D.ª INÉS.
¡Oh! Yo no debo
tomarle.
BRÍGIDA.
¡Pobre mancebo!
Desairarle373 así, sería
matarle.
D.ª INÉS.
¿Qué estás diciendo?
BRÍGIDA.
Si ese horario no tomáis,
tal pesadumbre le dais
que va a enfermar; lo estoy viendo.
D.ª INÉS.
¡Ah! No, no: de esa manera,
le tomaré.
BRÍGIDA.
Bien haréis.
D.ª INÉS.
¡Y qué bonito es!
BRÍGIDA.
Ya veis;
quien quiere agradar, se esmera374.
D.ª INÉS.
Con sus manecillas de oro.
¡Y cuidado que está prieto!
A ver, a ver si completo
contiene el rezo del coro.
(Le abre, y cae una carta de entre sus hojas.)
Mas, ¿qué cayó?
BRÍGIDA.
Un papelito.
D.ª INÉS.
¡Una carta!
BRÍGIDA.
Claro está;
en esa carta os vendrá
ofreciendo el regalito.
D.ª INÉS.
¡Qué! ¿Será suyo el papel?
BRÍGIDA.
¡Vaya, que sois inocente!
Pues que os feria375, es consiguiente
que la carta será de él.
D.ª INÉS.
¡Ay, Jesús!
BRÍGIDA.
¿Qué es lo que os da?
D.ª INÉS.
Nada, Brígida, no es nada.
BRÍGIDA.
No, no; si estáis inmutada.
(Ya presa en la red está.)
¿Se os pasa?
372 Expresión de incredulidad arcaica equivalente al actual “¡madre mía!” o “¡ay, caramba!”.
373 Rechazarle o negarle el favor que pide.
374 Pone todo su empeño o esfuerzo.
375 Arcaísmo: Agasaja, halaga.
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D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

Sí.
Eso habrá sido
cualquier mareíllo376 vano.
¡Ay! Se me abrasa la mano
con que el papel he cogido.
Doña Inés, ¡válgame Dios!
Jamás os he visto así:
estáis trémula.
¡Ay de mí!
¿Qué es lo que pasa por vos?
No sé... El campo de mi mente
siento que cruzan perdidas
mil sombras desconocidas
que me inquietan vagamente;
y ha tiempo al alma me dan
con su agitación tortura.
¿Tiene alguna, por ventura,
el semblante de don Juan?
No sé: desde que le vi,
Brígida mía, y su nombre
me dijiste, tengo a ese hombre
siempre delante de mí.
Por doquiera377 me distraigo
con su agradable recuerdo,
y si un instante le pierdo,
en su recuerdo recaigo.
No sé qué fascinación
en mis sentidos ejerce,
que siempre hacia él se me tuerce
la mente y el corazón:
y aquí y en el oratorio378,
y en todas partes, advierto
que el pensamiento divierto
con la imagen de Tenorio.
¡Válgame Dios! Doña Inés,
según lo vais explicando,
tentaciones me van dando
de creer que eso amor es.
¡Amor has dicho!
Sí, amor.
No, de ninguna manera.
Pues por amor lo entendiera
el menos entendedor;

376 Pequeño mareo o desvanecimiento.
377 Todas partes.
378 El lugar donde se ora o reza.
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D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

mas vamos la carta a ver:
¿en qué os paráis? ¿Un suspiro?
¡Ay!, que cuanto más la miro,
menos me atrevo a leer.
(Lee.)
«Doña Inés del alma mía.»
¡Virgen Santa, qué principio!
Vendrá en verso, y será un ripio379
que traerá la poesía.
Vamos, seguid adelante.
(Lee.)
«Luz de donde el sol la toma,
hermosísima paloma
privada de libertad,
si os dignáis por estas letras
pasar vuestros lindos ojos,
no los tornéis380 con enojos
sin concluir, acabad.»
¡Qué humildad! ¡Y que finura!
¿Dónde hay mayor rendimiento381?
Brígida, no sé qué siento.
Seguid, seguid la lectura.
(Lee.)
«Nuestros padres de consuno382
nuestras bodas acordaron,
porque los cielos juntaron
los destinos de los dos.
Y halagado desde entonces
con tan risueña383 esperanza,
mi alma, doña Inés, no alcanza
otro porvenir que vos.
De amor con ella en mi pecho
384
brotó una chispa ligera,
que han convertido en hoguera
tiempo y afición tenaz:
y esta llama que en mí mismo
se alimenta inextinguible,
cada día más terrible
va creciendo y más voraz385.»

379 Verso fácil de mala calidad.
380 Apartéis, levantéis.
381 De rendirse, ofrecerse completamente a alguien.
382 De común acuerdo.
383 Deleitable, favorable.
384 Surgió, nació.
385 Intensa.
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BRÍGIDA.

D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

Es claro; esperar le hicieron
en vuestro amor algún día,
y hondas raíces tenía
cuando a arrancársele fueron.
Seguid.
(Lee.) «En vano a apagarla
concurren tiempo y ausencia,
que doblando su violencia,
no hoguera ya, volcán es.
Y yo, que en medio del cráter
desamparado batallo,
suspendido en él me hallo
entre mi tumba y mi Inés386.»
¿Lo veis, Inés? Si ese horario
le despreciáis, al instante
le preparan el sudario.
Yo desfallezco387.
Adelante.
(Lee.)
«Inés, alma de mi alma,
perpetuo imán388 de mi vida,
perla sin concha389 escondida
entre las algas del mar;
garza390 que nunca del nido
tender osastes el vuelo,
el diáfano azul del cielo
para aprender a cruzar:
si es que a través de esos muros

386 Aquí se presenta el conocido tópico romántico de amor y muerte.
387 Me desmayo, muero (metafóricamente hablando).

388

389

390
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BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

el mundo apenada miras,
y por el mundo suspiras
de libertad con afán,
acuérdate que al pie mismo
de esos muros que te guardan,
para salvarte te aguardan
los brazos de tu don Juan.»
(Representa.)
¿Qué es lo que me pasa, ¡cielo!
que me estoy viendo morir?
(Ya tragó todo el anzuelo.)
Vamos, que está al concluir.
(Lee.)
«Acuérdate de quien llora
al pie de tu celosía
y allí le sorprende el día
y le halla la noche allí;
acuérdate de quien vive
sólo por ti, ¡vida mía!
y que a tus pies volaría
si le llamaras a ti.»
¿Lo veis? Vendría.
¡Vendría!
A postrarse a vuestros pies.
¿Puede?
¡Oh!, sí.
¡Virgen María!
Pero acabad, doña Inés.
(Lee.)
«Adiós, ¡oh luz de mis ojos!
Adiós, Inés de mi alma:
medita, por Dios, en calma
las palabras que aquí van:
y si odias esa clausura,
que ser tu sepulcro debe,
manda, que a todo se atreve
por tu hermosura don Juan.»
(Representa DOÑA INÉS.)
¡Ay! ¿Qué filtro envenenado
me dan en este papel,
que el corazón desgarrado
me estoy sintiendo con él?
¿Qué sentimientos dormidos
son los que revela en mí?
¿Qué impulsos jamás sentidos?
¿Qué luz, que hasta hoy nunca vi?
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¿Qué es lo que engendra en mi alma
tan nuevo y profundo afán?
¿Quién roba la dulce calma
de mi corazón?
BRÍGIDA.
Don Juan.
D:ª INÉS.
¡Don Juan dices...! ¿Conque ese hombre
me ha de seguir por doquier?
¿Sólo he de escuchar su nombre?
¿Sólo su sombra he de ver?
¡Ah! Bien dice: juntó el cielo
los destinos de los dos,
y en mi alma engendró este anhelo
fatal.
BRÍGIDA.
¡Silencio, por Dios!
(Se oyen dar las ánimas.)
D.ª INÉS.
¿Qué?
BRÍGIDA.
¡Silencio!
D.ª INÉS.
Me estremeces.
BRÍGIDA.
¿Oís, doña Inés, tocar?
D.ª INÉS.
Sí, lo mismo que otras veces
las ánimas oigo dar.
BRÍGIDA.
Pues no habléis de él.
D.ª INÉS.
¡Cielo santo!
¿De quién?
BRÍGIDA.
¿De quién ha de ser?
De ese don Juan que amáis tanto,
porque puede aparecer.
D.ª INÉS.
¡Me amedrentas! ¿Puede ese hombre
llegar hasta aquí?
BRÍGIDA.
Quizá.
Porque el eco de su nombre
tal vez llega adonde está.
D.ª INÉS.
¡Cielos! ¿Y podrá?...
BRÍGIDA.
¿Quién sabe?
D.ª INÉS.
¿Es un espíritu, pues?
BRÍGIDA.
No, mas si tiene una llave...
D.ª INÉS.
¡Dios!
BRÍGIDA.
Silencio, doña Inés:
¿no oís pasos?
D.ª INÉS.
¡Ay! Ahora
nada oigo.
BRÍGIDA.
Las nueve dan.
Suben..., se acercan... Señora...
Ya está aquí.
D.ª INÉS.
¿Quién?
BRÍGIDA.
Él.
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D.ª INÉS.

¡Don Juan!

Escena IV
DOÑA INÉS, DON JUAN y BRÍGIDA
D.ª INÉS.
D. JUAN.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D. JUAN.

BRÍGIDA.
D. JUAN.

BRÍGIDA.

¿Qué es esto? Sueño..., deliro.
¡Inés de mi corazón!
¿Es realidad lo que miro,
o es una fascinación...?
Tenedme.... apenas respiro...
Sombra… huye por compasión.
¡Ay de mí!
(Desmáyase DOÑA INÉS y DON JUAN la sostiene. La carta de DON JUAN
queda en el suelo abandonada por DOÑA INÉS al desmayarse.)
La ha fascinado
vuestra repentina entrada,
y el pavor391 la ha trastornado.
Mejor: así nos ha ahorrado
la mitad de la jornada.
¡Ea! No desperdiciemos
el tiempo aquí en contemplarla,
si perdernos no queremos.
En los brazos a tomarla
voy, y cuanto antes ganemos
ese claustro solitario.
¡Oh!, ¿vais a sacarla así?
Necia, ¿piensas que rompí
la clausura, temerario,
para dejármela aquí?
Mi gente abajo me espera:
sígueme.
¡Sin alma estoy!
¡Ay! Este hombre es una fiera;
nada le ataja ni altera...
Sí, sí; a su sombra me voy.

Escena V
LA ABADESA
ABADESA.

Jurara que había oído
por estos claustros andar:
hoy a doña Inés velar392

391 Miedo, terror.
392 Mantenerse despierta o levantada más tarde de lo normal.
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algo más la he permitido.
Y me temo... Mas no están
aquí. ¿Qué pudo ocurrir
a las dos, para salir
de la celda? ¿Dónde irán?
¡Hola! Yo las ataré
corto para que no vuelvan
a enredar393, y me revuelvan
a las novicias..., sí, a fe.
Mas siento por allá fuera
pasos. ¿Quién es?
Escena VI
LA ABADESA, y LA TORNERA
TORNERA.
ABADESA.
TORNERA.
ABADESA.
TORNERA.
ABADESA.
TORNERA.

ABADESA.
TORNERA.
ABADESA.

Yo, señora.
¡Vos en el claustro a esta hora!
¿Qué es esto, hermana tornera?
Madre abadesa, os buscaba.
¿Qué hay? Decid.
Un noble anciano
quiere hablaros.
Es en vano.
Dice que es de Calatrava
caballero394; que sus fueros
le autorizan a este paso,
y que la urgencia del caso
le obliga al instante a veros.
¿Dijo su nombre?
El señor
don Gonzalo de Ulloa.
¿Qué
puede querer...? Ábrale,
hermana: es comendador
de la Orden, y derecho

393 Causar líos o problemas.
394 Caballero de la Orden de Calatrava, orden fundada en el s. XII en Castilla por caballeros nobles que se dedicaban al servicio de Dios por medio de las armas y la devoción
religiosa. De esta orden se derivaría la Orden del Temple. Esta Orden obtuvo gran fama y honor. Aquí pueden verlos representados con su vestimenta y escudo:

Pueden aprender más de esta Orden en https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Calatrava
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tiene en el claustro de entrada.
Escena VII
LA ABADESA
ABADESA.

¿A una hora tan avanzada
venir así...? No sospecho
qué pueda ser..., mas me place,
pues no hallando a su hija aquí,
la reprenderá395, y así
mirará otra vez lo que hace.

Escena VIII
LA ABADESA, DON GONZALO y LA TORNERA, a la puerta
D. GONZALO.

ABADESA.
D. GONZALO.
ABADESA.
D. GONZALO.
ABADESA.
D. GONZALO.

Perdonad, madre abadesa,
que en hora tal os moleste;
mas, para mí, asunto es éste
que honra396 y vida me interesa.
¡Jesús!
Oíd.
Hablad, pues.
Yo guardé hasta hoy un tesoro
de más quilates que el oro,
y ese tesoro es mi Inés.
A propósito.
Escuchad.
Se me acaba de decir
que han visto a su dueña397 ir
ha poco por la ciudad
hablando con el criado
un don Juan, de tal renombre,
que no hay en la tierra otro hombre
tan audaz y tan malvado.
En tiempo atrás se pensó
con él a mi hija casar,
y hoy, que se la fui a negar,
robármela me juró.
Que por el torpe doncel398
ganada la dueña está,

395 La amonestará, corregirá.
396 Honor.
397 En este contexto, cuidadora o sirvienta ocupada en servir a Doña Inés.
398 Hombre joven y apuesto (guapo) y de buenos modales.
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ABADESA.
D. GONZALO.
ABADESA.

D. GONZALO.

ABADESA.

D. GONZALO.

ABADESA.
D. GONZALO.

no puedo dudarlo ya:
debo, pues, guardarme de él.
Y un día, una hora quizás
de imprevisión, le bastara
para que mi honor manchara
a ese hijo de Satanás.
He aquí mi inquietud cuál es:
por la dueña, en conclusión,
vengo: vos la profesión
abreviad de doña Inés.399
Sois padre, y es vuestro afán
muy justo, comendador;
mas ved que ofende a mi honor.
No sabéis quién es don Juan.
Aunque le pintáis tan malo,
yo os puedo decir de mí,
que mientras Inés esté aquí,
segura está, don Gonzalo.
Lo creo; mas las razones
abreviemos: entregadme
a esa dueña, y perdonadme
mis mundanas opiniones.
Si vos de vuestra virtud
me respondéis, yo me fundo
en que conozco del mundo
la insensata400 juventud.
Se hará como lo exigís.
Hermana tornera, id, pues,
a buscar a doña Inés
y a su dueña. (Vase LA TORNERA.)
¿Qué decís,
señora? O traición me ha hecho
mi memoria, o yo sé bien
que ésta es hora de que estén
ambas a dos en su lecho401.
Ha un punto402 sentí403 a las dos
salir de aquí, no sé a qué.
¡Ay! Por qué tiemblo no sé.
¡Mas qué veo, santo Dios!
Un papel..., me lo decía

399 En esta estrofa, el poeta juega con el doble sentido de dueña, pues aquí “dueña” se refiere a doña Inés, “dueña” o “señora”, “poseedora”, de la dueña de su servidora. En la
segunda parte de la estrofa, Don Gonzalo le pide a la abadesa que acorte la profesión de monja de Doña Inés, porque quiere sacarla del convento para salvarla de Don Juan.
400 Falta de sensatez o moral.
401 Cama.
402 Expresión arcaica por “hace poco tiempo”.
403 Oí, escuché.
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a voces mi mismo afán.
(Leyendo.)
«Doña Inés del alma mía...»
Y la firma de don Juan.
Ved..., ved..., esa prueba escrita.
Leed ahí... ¡Oh! Mientras que vos
por ella rogáis a Dios
viene el diablo y os la quita.
Escena IX
LA ABADESA, DON GONZALO y LA TORNERA
TORNERA.
ABADESA.
TORNERA.
D. GONZALO.
TORNERA.
D. GONZALO.
ABADESA.
D. GONZALO.

Señora...
¿Qué es?
Vengo muerta.
Concluid.
No acierto a hablar...
He visto a un hombre saltar
por las tapias de la huerta.404
¿Veis? Corramos: ¡ay de mí!
¿Dónde vais, comendador?
¡Imbécil!, tras de mi honor,
que os roban a vos de aquí.

Preguntas sobre el Acto III
1. ¿Cómo consigue Don Juan que Doña Inés reciba su carta de amor?
2. ¿Qué efecto tiene el nombre y recuerdo de Don Juan en Doña Inés?
3. ¿Cómo es la carta de Don Juan a Doña Inés? ¿Cómo reacciona Doña Inés al leerla? ¿Qué opinas
tú de esta carta?
4. ¿Qué le pasa a Doña Inés cuando ve a Don Juan? ¿Qué hace él entonces?
5. ¿Qué le pide Don Gonzalo a la abadesa?
6. ¿Qué encuentra Don Gonzalo en el aposento de Doña Inés en el convento?

404
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ACTO CUARTO
El Diablo a las puertas del Cielo
DON JUAN, DOÑA INÉS, DON GONZALO, DON LUIS,
CIUTTI, BRÍGIDA, ALGUACILES 1º. y 2.º
Quinta de DON JUAN TENORIO cerca de Sevilla y sobre el Guadalquivir. Balcón en el fondo.
Dos puertas a cada lado.
Escena I
BRÍGIDA y CIUTTI
BRÍGIDA.

CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.

CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.

¡Qué noche, válgame Dios!
A poderlo calcular
no me meto yo a servir
a tan fogoso galán.
¡Ay, Ciutti! Molida estoy;
no me puedo menear405.
¿Pues qué os duele?
Todo el cuerpo
y toda el alma además.
¡Ya! No estáis acostumbrada al caballo, es natural.
Mil veces pensé caer.
¡uf!, ¡qué mareo!, ¡qué afán!
Veía yo unos tras otros
ante mis ojos pasar
los árboles como en alas
llevados de un huracán,
tan apriesa y produciéndome
ilusión tan infernal,
que perdiera los sentidos
si tardamos en parar.
Pues de estas cosas veréis,
si en esta casa os quedáis,
lo menos seis por semana.
¡Jesús!
¿Y esa niña está
reposando todavía?
¿Y a qué se ha de despertar?
Sí, es mejor que abra los ojos
en los brazos de don Juan.
Preciso es que tu amo tenga

405 “Estoy tan cansada que no puedo moverme”.
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CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.

BRÍGIDA.

algún diablo familiar.
Yo creo que sea él mismo
un diablo en carne mortal
porque a lo que él, solamente
se arrojara Satanás.
¡Oh! ¡El lance ha sido extremado!
Pero al fin logrado está.
¡Salir así de un convento
en medio de una ciudad
como Sevilla!
Es empresa
tan sólo para hombre tal.
Mas, ¡qué diablos!, si a su lado
la fortuna siempre va,
y encadenado a sus pies
duerme sumiso el azar406.
Sí, decís bien.
No he visto hombre
de corazón más audaz;
ni halla riesgo que le espante,
ni encuentra dificultad
que al empeñase en vencer
le haga un punto vacilar.
A todo osado se arroja,
de todo se ve capaz,
ni mira dónde se mete,
ni lo pregunta jamás.
Allí hay un lance, le dicen;
y él dice: «Allá va don Juan.»
¡Mas ya tarda, vive Dios!
Las doce en la catedral
han dado ha tiempo.
Y de vuelta
debía a las doce estar.
¿Pero por qué no se vino
con nosotros?
Tiene allá
en la ciudad todavía
cuatro cosas que arreglar.
¿Para el viaje?
Por supuesto;
aunque muy fácil será
que esta noche a los infiernos
le hagan a él mismo viajar.
¡Jesús, qué ideas!

406 La suerte, fortuna o destino.
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CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.

BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.
CIUTTI.
BRÍGIDA.

Pues digo:
¿son obras de caridad
en las que nos empleamos,
para mejor esperar?
Aunque seguros estamos
como vuelva por acá.
¿De veras, Ciutti?
Venid
a este balcón, y mirad.
¿Qué veis?
Veo un bergantín
que anclado en el río está.
Pues su patrón sólo aguarda
las órdenes de don Juan,
y salvos, en todo caso,
a Italia nos llevará.
¿Cierto?
Y nada receléis
por vuestra seguridad;
que es el barco más velero
que boga sobre la mar.
¡Chist! Ya siento a doña Inés.
Pues yo me voy, que don Juan
encargó que sola vos
debíais con ella hablar.
Y encargó bien, que yo entiendo
de esto.
Adiós, pues.
Vete en paz.

Preguntas sobre la escena I
1. ¿Para qué tiene don Juan un bergantín anclado en el río que está junto a su casa?

Escena II
DOÑA INÉS y BRÍGIDA
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

Dios mío, ¡cuánto he soñado!
Loca estoy: ¿qué hora será?
¿Pero qué es esto?, ¡ay de mí?
No recuerdo que jamás
haya visto este aposento.
¿Quién me trajo aquí?
Don Juan.
Siempre don Juan..., ¿mas conmigo
296

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.

aquí tú también estás,
Brígida?
Sí, doña Inés.
Pero dime, en caridad,
¿dónde estamos? ¿Este cuarto
es del convento?
No tal:
aquello era un cuchitril407
en donde no había más
que miseria.
Pero, en fin,
¿en dónde estamos?
Mirad,
mirad por este balcón,
y alcanzaréis lo que va
desde un convento de monjas
a una quinta408 de don Juan.
¿Es de don Juan esta quinta?
Y creo que vuestra ya.
Pero no comprendo, Brígida,
lo que hablas.
Escuchad.
Estabais en el convento
leyendo con mucho afán
una carta de don Juan,
cuando estalló en un momento
un incendio formidable.
¡Jesús!
Espantoso, inmenso;
el humo era ya tan denso,
que el aire se hizo palpable.
Pues no recuerdo...
Las dos
con la carta entretenidas,
olvidamos nuestras vidas,
yo oyendo, y leyendo vos.
Y estaba, en verdad, tan tierna,
que entrambas a su lectura
achacamos409 la tortura
que sentíamos interna.
Apenas ya respirar
podíamos, y las llamas
prendían ya en nuestras camas:

407 Lugar pequeño y sucio.
408 Casa de campo.
409 Creímos.
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D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

nos íbamos a asfixiar,
cuando don Juan, que os adora,
y que rondaba el convento,
al ver crecer con el viento
la llama devastadora,
con inaudito410 valor,
viendo que ibais a abrasaros411,
se metió para salvaros,
por donde pudo mejor.
Vos, al verle así asaltar
la celda tan de improviso,
os desmayasteis...,412 preciso;
la cosa era de esperar.
Y él, cuando os vio caer así,
en sus brazos os tomó
y echó a huir; yo le seguí,
y del fuego nos sacó.
¿Dónde íbamos a esta hora?
Vos seguíais desmayada,
yo estaba ya casi ahogada.413
Dijo, pues: «Hasta la aurora
en mi casa las tendré.»
Y henos, doña Inés, aquí.
¿Conque ésta es su casa?
Sí.
Pues nada recuerdo, a fe414.
Pero..., ¡en su casa...! ¡Oh! Al punto415
salgamos de ella. Yo tengo
la de mi padre.
Convengo
con vos; pero es el asunto...
¿Qué?
Que no podemos ir.
Oír tal me maravilla.
Nos aparta de Sevilla...
¿Quién?

410 Increíble, fantástico.
411 Quemaros.
412 Desvanecisteis.

413
414 De verdad, por Dios.
415 Inmediatamente, rápidamente.
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BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

Vedlo, el Guadalquivir416.
¿No estamos en la ciudad?
A una legua417 nos hallamos
de sus murallas.
¡Oh! ¡Estamos
perdidas!
¡No sé, en verdad,
por qué!
Me estás confundiendo,
Brígida..., y no sé qué redes
son las que entre estas paredes
temo que me estás tendiendo.
Nunca el claustro abandoné,
ni sé del mundo exterior
los usos: mas tengo honor.
Noble soy, Brígida, y sé
que la casa de don Juan
no es buen sitio para mí:
me lo está diciendo aquí
no sé qué escondido afán.
Ven, huyamos.
Doña Inés,
la existencia os ha salvado.
Sí, pero me ha envenenado
el corazón.
¿Le amáis, pues?
No sé ..., mas, por compasión,
huyamos pronto de ese hombre,
tras de cuyo solo nombre
se me escapa el corazón.
¡Ah! Tú me diste un papel
de mano de ese hombre escrito,
y algún encanto maldito418
me diste encerrado en él.
Una sola vez le vi

416 El río que pasa por Sevilla:
417 Medida de distancia de la época equivalente a 3 millas.
418 Hechizo del diablo.
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BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

por entre unas celosías419,
y que estaba, me decías,
en aquel sitio por mí.
Tú, Brígida, a todas horas
me venías de él a hablar,
haciéndome recordar
sus gracias fascinadoras.
Tú me dijiste que estaba
para mío destinado
por mi padre..., y me has jurado
en su nombre que me amaba.
¿Que le amo, dices?... Pues bien,
si esto es amar, sí, le amo;
pero yo sé que me infamo
con esa pasión también.
Y si el débil corazón
se me va tras de don Juan,
tirándome de él están
mi honor y mi obligación.
Vamos, pues; vamos de aquí
primero que ese hombre venga;
pues fuerza acaso no tenga
si le veo junto a mí.
Vamos, Brígida.
Esperad
¿No oís?
¿Qué?
Ruido de remos420.
Sí, dices bien; volveremos
en un bote a la ciudad.
Mirad, mirad, doña Inés,
Acaba..., por Dios, partamos.
Ya imposible que salgamos.
¿Por qué razón?
Porque él es
quien en ese barquichuelo421
se adelanta por el río.
¡Ay! ¡Dadme fuerzas, Dios mío!

419

420
421 Barca pequeña.
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BRÍGIDA.

D.ª INÉS.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.
CIUTTI.
D. JUAN.
BRÍGIDA.
D.ª INÉS.

Ya llegó, ya está en el suelo.
Sus gentes nos volverán
a casa: mas antes de irnos,
es preciso despedirnos
a lo menos de don Juan.
Sea, y vamos al instante.
No quiero volverle a ver.
(Los ojos te hará volver
el encontrarle delante.) Vamos.
Vamos.
(Dentro.)
Aquí están.
(Ídem.)
Alumbra.
¡Nos busca!
Él es.

Preguntas sobre la escena II
1. ¿Cómo explica Brígida a doña Inés que don Juan la sacó del convento? ¿Le está diciendo la
verdad? ¿Por qué?
2. ¿Cómo justifica Brígida que doña Inés y ella no se dieran cuenta de lo que supuestamente estaba
pasando entonces?
3. ¿Cómo reacciona doña Inés cuando se entera por Brígida que están en casa de don Juan?
4. ¿Por qué quiere doña Inés marcharse de la casa de don Juan?
5. ¿Qué sentimientos tiene doña Inés por don Juan?

Escena III
DICHOS y DON JUAN
D. JUAN.
D.ª INÉS.
D. JUAN.
BRÍGIDA.

D. JUAN.

D.ª INÉS.
D. JUAN.

¿A dónde vais, doña Inés?
Dejadme salir, don Juan.
¿Que os deje salir?
Señor,
sabiendo ya el accidente
del fuego, estará impaciente
por su hija el comendador.
¡El fuego! ¡Ah! No os dé cuidado
por don Gonzalo, que ya
dormir tranquilo le hará
el mensaje que le he enviado.
¿Le habéis dicho...?
Que os hallabais
bajo mi amparo422 segura,

422 Protección, cuidado.
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y el aura del campo pura,
libre, por fin, respirabais.
¡Cálmate, pues, vida mía!
Reposa aquí; y un momento
olvida de tu convento
la triste cárcel sombría.
¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla423
más pura la luna brilla
y se respira mejor?
Esta aura que vaga, llena
de los sencillos olores
de las campesinas flores
que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador
que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma424 mía,
que están respirando amor?
Esa armonía que el viento
recoge entre esos millares
de floridos olivares,
que agita con manso aliento;
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor425
de sus copas morador,
llamando al cercano día,

423 Orilla del río:

424

425 El canto de este pájaro:
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D.ª INÉS.

¿no es verdad, gacela426 mía,
que están respirando amor?
Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente
de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor?
Y esas dos líquidas perlas
que se desprenden tranquilas
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas,
evaporarse, a no verlas,
de sí mismas al calor;
y ese encendido color
que en tu semblante no había,
¿no es verdad, hermosa mía,
que están respirando amor?
¡Oh! Sí. bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos;
escucharme sin enojos427,
como lo haces, amor es:
mira aquí a tus plantas428, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor.
Callad, por Dios, ¡oh, don Juan!,
que no podré resistir
mucho tiempo sin morir,
tan nunca sentido afán.
¡Ah! Callad, por compasión,

426
427 Ira, enfado.
428 Plantas de los pies, pies.
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D. JUAN.

que oyéndoos, me parece
que mi cerebro enloquece429,
y se arde mi corazón.
¡Ah! Me habéis dado a beber
un filtro infernal sin duda,
que a rendiros os ayuda
la virtud de la mujer.
Tal vez poseéis, don Juan,
un misterioso amuleto,
que a vos me atrae en secreto
como irresistible imán.
Tal vez Satán puso en vos
su vista fascinadora,
su palabra seductora,
y el amor que negó a Dios.
¿Y qué he de hacer, ¡ay de mí!,
sino caer en vuestros brazos,
si el corazón en pedazos
me vais robando de aquí?
No, don Juan, en poder mío
resistirte no está ya:
yo voy a ti, como va
sorbido al mar ese río.
Tu presencia me enajena,
tus palabras me alucinan,
y tus ojos me fascinan,
y tu aliento430 me envenena.
¡Don Juan!, ¡don Juan!, yo lo imploro
de tu hidalga compasión:
o arráncame el corazón,
o ámame, porque te adoro.
¡Alma mía! Esa palabra
cambia de modo mi ser,
que alcanzo que puede hacer
hasta que el Edén se me abra.
No es, doña Inés, Satanás
quien pone este amor en mí:
es Dios, que quiere por ti
ganarme para Él quizás.
No; el amor que hoy se atesora

429 Se vuelve loco.

430
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D.ª INÉS.
D. JUAN.
D.ª INÉS.
D. JUAN.

D.ª INÉS.
D. JUAN.
D.ª INÉS.
D. JUAN.

en mi corazón mortal,
no es un amor terrenal
como el que sentí hasta ahora;
no es esa chispa fugaz
que cualquier ráfaga431 apaga;
es incendio que se traga
cuanto ve, inmenso voraz.
Desecha432, pues, tu inquietud,
bellísima doña Inés,
porque me siento a tus pies
capaz aún de la virtud.
Sí; iré mi orgullo a postrar
ante el buen comendador,
y, o habrá de darme tu amor,
o me tendrá que matar,
¡Don Juan de mi corazón!
¡Silencio! ¿Habéis escuchado?
¿Qué?
(Mira por el balcón.)
Sí, una barca ha atracado433
debajo de ese balcón,
Un hombre embozado de ella
salta... Brígida, al momento
pasad a ese otro aposento,
y perdonad, Inés bella,
si solo me importa estar.
¿Tardarás?
Poco ha de ser.
A mi padre hemos de ver.
Sí, en cuanto empiece a clarear.
Adiós.

Preguntas sobre la escena III
1. ¿Cómo justifica Brígida a don Juan que doña Inés quiera salir de su casa? ¿Por qué le dice eso?
2. ¿Cómo tranquiliza don Juan a doña Inés y Brígida acerca de don Gonzalo? ¿Es cierto lo que les
dice?

431 Golpe de viento:
432 Olvida.
433 Anclado, parado, detenido.
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3. Identifica y explica las metáforas/símbolos que usa don Juan en esta famosa escena para
identificar y describir a doña Inés. Estas metáforas se hallan en los dos últimos versos de cada
estrofa, cuyo recurso literario se llama paralelismo.
4. ¿Cómo se humilla don Juan ante doña Inés al final de su “declaración de amor”?
5. ¿Cómo reacciona doña Inés ante esa “declaración de amor”?
6. ¿Cómo cambian las palabras de doña Inés el porvenir de don Juan? ¿Qué cambio parece
producirse en el alma de don Juan? ¿Qué opinas de esto?
7. ¿Qué decide hacer don Juan entonces?

Escena IV
DON JUAN, CIUTTI
CIUTTI.
D. JUAN.

¿Señor?
¿Qué sucede,
Ciutti?

CIUTTI.
D. JUAN.
CIUTTI.

D. JUAN.
CIUTTI.
D. JUAN.
CIUTTI.
D. JUAN.

Ahí está un embozado
en veros muy empeñado.
¿Quién es?
Dice que no puede
descubrirse más que a vos,
y que es cosa de tal priesa,
que en ella se os interesa
la vida a entrambos a dos.
¿Y en él no has reconocido
marca ni seña alguna
que nos oriente?
Ninguna;
mas a veros decidido
viene.
¿Trae gente?
No más
que los remeros del bote.
Que entre.

Escena V
DON JUAN; luego CIUTTI y DON LUIS embozado
D. JUAN.

434

¡Jugamos a escote434
la vida...! Mas ¿si es quizás
un traidor que hasta mi quinta
me viene siguiendo el paso?

“Pagando cada uno la parte que le corresponde en un gasto común” (DRAEL).
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Hálleme, pues, por si acaso
con las armas en la cinta435.
(Se ciñe la espada y suspende al cinto un par de pistolas que habrá colocado sobre la mesa a su
salida en la escena tercera. Al momento sale CIUTTI conduciendo a DON LUIS que, embozado
hasta los ojos, espera a que se queden solos. DON JUAN hace a CIUTTI una seña para que se
retire. Lo hace.)
Preguntas sobre la escena V
1. ¿Quién se presenta embozado en la quinta de don Juan?

Escena VI
DON JUAN y DON LUIS
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.

D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.

(Buen talante.)
Bien venido,
caballero.
Bien hallado,
señor mío.
Sin cuidado
hablad.
Jamás lo he tenido.
Decid, pues: ¿a qué
venís a esta hora y con tal afán?
Vengo a mataros, don Juan.
Según eso, sois don D. Luis.
No os engañó el corazón,
y el tiempo no malgastemos,
don Juan los dos no cabemos436
ya en la tierra.
En conclusión,
señor Mejía, ¿es decir,
que porque os gané la apuesta
queréis que acabe la fiesta
con salirnos a batir437?
Estáis puesto en la razón:
la vida apostado habemos,
y es fuerza que nos paguemos.
Soy de la misma opinión.

435 Cintura:
436 Caber: haber lugar, capacidad o espacio.
437 Tener un duelo (a espada o pistola).
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D. LUIS.

D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.

D. LUIS.

D. JUAN.
D. LUIS.

Mas ved que os debo advertir
que sois vos quien la ha perdido.
Pues por eso os la he traído;
mas no creo que morir
deba nunca un caballero
que lleva en el cinto espada,
como una res438 destinada
por su dueño al matadero.
Ni yo creo que resquicio439
habréis jamás encontrado
por donde me hayáis tomado
por un cortador de oficio.
De ningún modo; y ya veis
que, pues os vengo a buscar,
mucho en vos debo fiar.
No más de lo que podéis.
Y por mostraros mejor
mi generosa hidalguía,
decid si aún puedo, Mejía,
satisfacer vuestro honor.
Leal la apuesta os gané;
mas si tanto os ha escocido440,
mirad si halláis conocido
remedio, y le aplicaré.
No hay más que el que os
he propuesto,
don Juan. Me habéis maniatado441,
y habéis la casa asaltado
usurpándome mi puesto;
y pues el mío tomasteis
para triunfar de doña Ana,
no sois vos, don Juan, quien gana,
porque por otro jugasteis.
Ardides442 del juego son.
Pues no os los quiero pasar,
y por ellos a jugar
vamos ahora el corazón.

438 Ganado:
439 Agujero, espacio.
440 Molestado.
441 Atado las manos.
442 Oficios, trampas.
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D. JUAN.
D. LUIS.

D. JUAN.
D. LUIS.

D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.

¿Le arriesgáis, pues, en revancha443
de doña Ana de Pantoja?
Sí; y lo que tardo me enoja
en lavar tan fea mancha.
Don Juan, yo la amaba, sí;
mas con lo que habéis osado,
imposible la hais dejado
para vos y para mí.
¿Por qué la apostasteis, pues?
Porque no pude pensar
que la pudierais lograr.
Y... vamos, por San Andrés444,
a reñir, que me impaciento.
Bajemos a la ribera.
Aquí mismo.
Necio fuera:
¿no veis que en este aposento
prendieran al vencedor?
Vos traéis una barquilla.
Sí.
Pues que lleve a Sevilla
al que quede.
Eso es mejor;
salgamos, pues.
Esperad.
¿Qué sucede?
Ruido siento.
Pues no perdamos momento.

Preguntas sobre la escena VI
1. ¿Para qué se presenta don Luis en casa de don Juan?
2. ¿Qué consiguió don Juan tras “maniatar” a don Luis?
3. ¿Qué dice don Luis que es ahora imposible acerca de doña Ana? ¿Por qué? ¿Cómo responde a
eso don Juan?

Escena VII
DON JUAN, DON LUIS y CIUTTI
CIUTTI.
D. JUAN.

Señor, la vida salvad.
¿Qué hay, pues?

443 A causa de.
444 El apóstol San Andrés, cuya etimología griega quiere decir “valeroso”, “valiente”. Sobre el apóstol, léase: https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_el_Ap%C3%B3stol
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CIUTTI.
D. JUAN.
CIUTTI.
D. JUAN.

El comendador
que llega con gente armada.
Déjale franca445 la entrada,
pero a él solo.
Mas, señor...
Obedéceme. (Vase CIUTTI.)

Pregunta sobre la escena VII
1. ¿Quién llega a la quinta de don Juan en esta escena?

Escena VIII
DON JUAN y DON LUIS
D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.
D. LUIS.
D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.

Don Luis,
pues de mí os habéis fiado
cuanto dejáis demostrado
cuando a mi casa venís,
no dudaré en suplicaros,
pues mi valor conocéis,
que un instante me aguardéis446.
Yo nunca puse reparos
en valor que es tan notorio,
mas no me fío de vos.
Ved que las partes son dos
de la apuesta con Tenorio,
y que ganadas están.
¿Lograsteis a un tiempo...?
Sí
la del convento está aquí:
y pues viene de don Juan
a reclamarla quien puede,
cuando me podéis matar
no debo asunto dejar
tras mí que pendiente quede.447
Pero mirad que meter
quien puede el lance impedir
entre los dos, puede ser...448
¿Qué?

445 Abierta.
446 Esperéis.
447 Aquí don Juan notifica a don Luis que conquistó a doña Inés, además de conseguir a doña Ana de Pantoja. No sabemos los detalles de su seducción de doña Ana; sólo que
ganó esa parte de la apuesta.
448 Don Luis teme que, quienquiera que esté llegando, impida su suelo con don Juan; don Juan se ofende ante tamaña insinuación.
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D. LUIS.
D. JUAN.

Excusaros de reñir.
¡Miserable...! De don Juan
podéis dudar sólo vos:
mas aquí entrad, ¡vive Dios!
y no tengáis tanto afán
por vengaros, que este asunto
arreglado con ese hombre
don Luis, yo os juro a mi nombre
que nos batimos al punto.449
D. LUIS.
Pero...
D. JUAN.
¡Con una legión
de diablos! Entrad aquí;
que harta nobleza es en mí
aún daros satisfacción.
Desde ahí ved y escuchad;
franca tenéis esa puerta.
Si veis mi conducta incierta,
como os acomode obrad450.
D. LUIS.
Me avengo, si muy reacio
no andáis.451
D. JUAN.
Calculadlo vos
a placer: mas, ¡vive Dios!,
que para todo hay espacio.
(Entra DON LUIS en el cuarto que DON JUAN le señala.)
Ya suben.
(DON JUAN escucha.)
D. GONZALO. (Dentro.)
¿Dónde está?
D. JUAN.
Él es.
Pregunta sobre la escena VIII
1. ¿Qué le pide don Juan a don Luis que haga cuando llega el Comendador? ¿Cómo lo convence
para que acceda a su petición?

Escena IX
DON JUAN, DON GONZALO
D. GONZALO.
D. JUAN.

¿Adónde está ese traidor?
Aquí está, comendador.

449 Don Juan está tan seguro de sí mismo que jura a don Luis que, una vez termine de lidiar con el recién llegado, se batirá con don Luis.
450 Actuad como os parezca oportuno.
451 Acepto el trato, si no os importa.
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D. GONZALO.
D. JUAN.
D. GONZALO.
D. JUAN.
D. GONZALO.

D. JUAN.
D. GONZALO.

¿De rodillas452?
Y a tus pies.
Vil eres hasta en tus crímenes.
Anciano, la lengua ten453,
y escúchame un solo instante.
¿Qué puede en tu lengua haber
que borre lo que tu mano
escribió en este papel?
¡Ir a sorprender, ¡infame!454,
la cándida sencillez
de quien no pudo el veneno
de esas letras precaver455!
¡Derramar en su alma virgen
traidoramente la hiel
en que rebosa la tuya,
seca de virtud y fe!
¡Proponerse así enlodar456
de mis timbres la alta prez457,
como si fuera un harapo458
que desecha un mercader!
¿Ése es el valor, Tenorio,
de que blasonas459? ¿Ésa es
la proverbial osadía460
que te da al vulgo a temer?
¿Con viejos y con doncellas
la muestras...? Y ¿para qué?
¡Vive Dios!, para venir
sus plantas así a lamer
mostrándote a un tiempo ajeno
de valor y de honradez.
¡Comendador!
Miserable,
tú has robado a mi hija Inés

452
453 Cállate.
454 Malvado, canalla, maldito.
455 Impedir que causen su daño.
456 Llenar de lodo o barro.
457 Honor o reputación.
458 Trapo viejo y medio roto.
459 Te enorgulleces.
460 Valentía, bravura.
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D. JUAN.

D. GONZALO.
D. JUAN.

D. GONZALO.
D. JUAN.

de su convento, y yo vengo
por tu vida, o por mi bien.
Jamás delante de un hombre
mi alta cerviz461 incliné,
ni he suplicado jamás,
ni a mi padre, ni a mi rey.
Y pues conservo a tus plantas
la postura en que me ves,
considera, don Gonzalo,
que razón debo tener.
Lo que tienes es pavor
de mi justicia.
¡Pardiez!
Óyeme, comendador,
o tenerme no sabré,
y seré quien siempre he sido,
no queriéndolo ahora ser.
¡Vive Dios!
Comendador,
yo idolatro a doña Inés,
persuadido de que el cielo
me la quiso conceder
para enderezar462 mis pasos
por el sendero del bien.
No amé la hermosura en ella,
ni sus gracias adoré;
lo que adoro es la virtud,
don Gonzalo, en doña Inés.
Lo que justicias ni obispos
no pudieron de mí hacer
con cárceles y sermones,
lo pudo su candidez.
Su amor me torna en otro hombre,
regenerando mi ser,
y ella puede hacer un ángel
de quien un demonio fue.
Escucha, pues, don Gonzalo,
lo que te puede ofrecer
el audaz don Juan Tenorio
de rodillas a tus pies.
Yo seré esclavo de tu hija,
en tu casa viviré,
tú gobernarás mi hacienda,
diciéndome esto ha de ser.

461 La frente o parte frontal superior de la cabeza.
462 Rectificar, corregir.
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D. GONZALO.

D. JUAN.
D. GONZALO.

D. JUAN.
D. GONZALO.

D. JUAN.

D. GONZALO.
D. JUAN.
D. GONZALO.
D. JUAN.

El tiempo que señalares,
en reclusión estaré;
cuantas pruebas exigieres
de mi audacia o mi altivez,
del modo que me ordenares
con sumisión te daré:
y cuando estime tu juicio
que la puedo merecer,
yo la daré un buen esposo
y ella me dará el Edén.
Basta, don Juan; no sé cómo
me he podido contener,
oyendo tan torpes pruebas
de tu infame avilantez463.
Don Juan, tú eres un cobarde
cuando en la ocasión te ves,
y no hay bajeza a que no oses
como te saque con bien.
¡Don Gonzalo!
Y me avergüenzo
de mirarte así a mis pies,
lo que apostabas por fuerza
suplicando por merced.
Todo así se satisface,
don Gonzalo, de una vez.
¡Nunca, nunca! ¿Tú su esposo?
Primero la mataré.
¡Ea! Entrégamela al punto,
o, sin poderme valer,
en esa postura vil
el pecho te cruzaré.
Míralo bien, don Gonzalo;
que vas a hacerme perder
con ella hasta la esperanza
de mi salvación tal vez.
¿Y qué tengo yo, don Juan,
con tu salvación que ver?
¡Comendador, que me pierdes!
Mi hija.
Considera bien
que por cuantos medios pude
te quise satisfacer;
y que con armas al cinto
tus denuestos464 toleré,

463 Maldad, villanía.
464 Insultos, ofensas.
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proponiéndote la paz
de rodillas a tus pies.
Preguntas sobre la escena IX
1. ¿En qué posición recibe don Juan al Comendador?
2. ¿De qué acusa el Comendador a don Juan? ¿Qué vino a hacer a casa de don Juan?
3. ¿Cómo se defiende verbalmente don Juan de las acusaciones del Comendador? ¿Qué le dice que
ha producido en él el amor de doña Inés? ¿Te parece verosímil? ¿Por qué?
4. ¿Qué le ofrece don Juan a don Gonzalo a cambio de que le conceda a doña Inés?
5. ¿Cómo responde don Gonzalo ante la propuesta de don Juan?
6. ¿Qué le dice don Juan a don Gonzalo que está en juego según responda don Gonzalo a su petición
de la mano de doña Inés?

Escena X
DICHOS y DON LUIS, soltando una carcajada de burla
D. LUIS.
Muy bien, don Juan.465
D. JUAN.
¡Vive Dios!
D. GONZALO. ¿Quién es ese hombre?
D. LUIS.
Un testigo
de su miedo, y un amigo,
Comendador, para vos.
D. JUAN.
¡Don Luis!
D. LUIS.
Ya he visto bastante,
don Juan, para conocer
cuál uso puedes hacer
de tu valor arrogante;
y quien hiere por detrás
y se humilla en la ocasión,
es tan vil como el ladrón
que roba y huye.
D. JUAN.
¿Esto más?
D. LUIS.
Y pues la ira soberana
de Dios junta, como ves,
al padre de doña Inés
y al vengador de doña Ana,
mira el fin que aquí te espera
cuando a igual tiempo te alcanza,
aquí dentro su venganza
y la justicia allá fuera.
D. GONZALO.
¡Oh! Ahora comprendo... ¿Sois vos
el que...?
465 Don Luis salió del cuarto en que estaba escondido después de oír la conversación entre don Juan y don Gonzalo. Salió y se rió de él.
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D. LUIS.

Soy don Luis Mejía,
a quien a tiempo os envía
por vuestra venganza Dios.
D. JUAN.
¡Basta, pues, de tal suplicio466!
Si con hacienda y honor
ni os muestro ni doy valor
a mi franco sacrificio
y la leal solicitud
con que ofrezco cuanto puedo
tomáis, ¡vive Dios!, por miedo
y os mofáis467 de mi virtud,
os acepto el que me dais
plazo breve y perentorio,
para mostrarme el Tenorio
de cuyo valor dudáis.
D. LUIS.
Sea; y cae a nuestros pies,
digno al menos de esa fama
que por tan bravo te aclama.
D. JUAN.
Y venza el infierno, pues.
Ulloa, pues mi alma así
vuelves a hundir en el vicio,
cuando Dios me llame a juicio,
tú responderás por mí.468
(Le da un pistoletazo.)
D. GONZALO.
¡Asesino!
(Cae.)
D. JUAN.
Y tú, insensato,
que me llamas vil ladrón,
di en prueba de tu razón
que cara a cara te mato.
(Riñen, y le da una estocada469.)
LUIS
¡Jesús! (Cae.)
D. JUAN.
Tarde tu fe ciega
acude al cielo, Mejía,
y no fue por culpa mía;
pero la justicia llega,
y a fe que ha de ver quién soy.
CIUTTI.
(Dentro.)
¿Don Juan?
466 Dolor, tortura producida en alguien.
467 Burláis, reís.
468 Aquí don Juan culpa a don Gonzalo de hundirlo en el vicio de nuevo y le dice que será responsible ante Dios por lo que va a hacer ahora por causa suya.

469 Golpe de estoque o espada:
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D. JUAN.

(Asomando al balcón.)
¿Quién es?
CIUTTI.
Por aquí;
salvaos.
D. JUAN.
¿Hay paso?
CIUTTI.
Sí;
arrojaos.
D. JUAN.
Allá voy.
Llamé al cielo y no me oyó,
y pues sus puertas me cierra,
de mis pasos en la tierra
responda el cielo, y no yo.470
(Se arroja por el balcón, y se le oye caer en el agua del río, al mismo tiempo que el ruido de los
remos muestra la rapidez del barco en que parte; se oyen golpes en las puertas de la habitación,
poco después entra la justicia, soldados, etc.)
Preguntas sobre la escena X
1. ¿Cómo se presenta don Luis a don Gonzalo?
2. ¿Cómo mata don Juan a don Gonzalo y a don Luis? ¿Qué le declara a don Gonzalo antes de
matarlo?
3. ¿Qué declara don Juan antes de arrojarse por el balcón?

Escena XI
ALGUACILES, SOLDADOS; luego DOÑA INÉS y BRÍGIDA
ALGUACIL 1.º
ALGUACIL 2.º
ALGUACIL 1.º

El tiro ha sonado aquí.
Aún hay humo.
¡Santo Dios!
Aquí hay un cadáver.
ALGUACIL 2.º
Dos.
ALGUACIL 1.º
¿Y el matador?
ALGUACIL 2.º
Por allí.
(Abren el cuarto en que están DOÑA INÉS y BRÍGIDA, y las sacan a la escena; DOÑA INÉS
reconoce el cadáver de su padre.)
ALGUACIL 2.º
¡Dos mujeres!
D.ª INÉS.
¡Ah, qué horror,
padre mío!
ALGUACIL 1.º
¡Es su hija!
BRÍGIDA.
Sí.
D.ª INÉS.
¡Ay! ¿Dó estás, don Juan, que aquí
me olvidas en tal dolor?
ALGUACIL 1.º
Él le asesinó.
470 Aquí culpa don Juan a Dios de sus acciones y su destino eterno.
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D.ª INÉS.
ALGUACIL 2.º
ALGUACIL 1.º
TODOS.
D.ª INÉS.
(Cayendo de rodillas.)

¡Dios mío!
¿Me guardabas esto más?
Por aquí ese Satanás
se arrojó, sin duda, al río.
Miradlos..., a bordo están
del bergantín calabrés471.
¡Justicia por doña Inés!
Pero no contra don Juan.

Preguntas sobre la escena XI
1. ¿Cómo reacciona doña Inés cuando todos piden justicia por doña Inés?

471 De Calabria, región de Italia.
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PARTE SEGUNDA
ACTO PRIMERO
LA SOMBRA DE DOÑA INÉS
DON JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS, DON RAFAEL DE AVELLANEDA, UN
ESCULTOR y LA SOMBRA DE DOÑA INÉS
Panteón de la familia Tenorio. El teatro representa un magnífico cementerio, hermoseado a
manera de jardín. En primer término, aislados y de bulto, los sepulcros de don Gonzalo Ulloa, de
doña Inés y de don Luis Mejía, sobre los cuales se ven sus estatuas de piedra. El sepulcro de don
Gonzalo a la derecha, y su estatua de rodillas; el de don Luis a la izquierda, y su estatua también
de rodillas; el de doña Inés en el centro, y su estatua de pie. En segundo término otros dos
sepulcros en la forma que convenga; y en el tercer término y en puesto elevado, el sepulcro y
estatua del fundador, don Diego Tenorio, en cuya figura remata la perspectiva de los sepulcros.
Una pared llena de nichos y lápidas472 circuye el cuadro hasta el horizonte. Dos llorones a cada
lado de la tumba de doña Inés, dispuestos a servir de la manera que a su tiempo exige el juego
escénico. Cipreses y flores de todas clases embellecen la decoración, que no debe tener nada de
horrible. La acción se supone en una tranquila noche de verano, y alumbrada por una clarísima
luna
Escena I
EL ESCULTOR, disponiéndose a marchar
ESCULTOR.

Pues, señor, es cosa hecha
el alma del buen don Diego
puede, a mi ver, con sosiego473
reposar muy satisfecha.
La obra está rematada474
con cuanta suntuosidad
su postrera voluntad
dejó al mundo encomendada.
Y ya quisieran, ¡pardiez!,
todos los ricos que mueren
que su voluntad cumplieren

472
473 Calma, tranquilidad.
474 Completada, terminada.
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los vivos, como esta vez.
Mas ya de marcharme es hora:
todo corriente lo dejo,
y de Sevilla me alejo
al despuntar de la aurora.475
¡Ah! Mármoles que mis manos
pulieron476 con tanto afán,
mañana os contemplarán
los absortos sevillanos;
y al mirar de este panteón
las gigantes proporciones,
tendrán las generaciones
la nuestra en veneración.
Mas yendo y viniendo días,
se hundirán unas tras otras,
mientra en pie estaréis vosotras,
póstumas memorias mías.
¡Oh! frutos de mis desvelos,
peñas477 a quien yo animé
y por quienes arrostré
la intemperie de los cielos;
el que forma y ser os dio,
va ya a perderos de vista;
¡velad478 mi gloria de artista,
pues viviréis más que yo!
Mas ¿quién llega?
Preguntas sobre la escena I
1. ¿Dónde tiene lugar esta escena? ¿De quiénes son los sepulcros que hay allí?
2. ¿Cómo describe el escultor su obra?

Escena II
EL ESCULTOR y DON JUAN, que entra embozado
ESCULTOR.
Caballero....
D. JUAN.
Dios le guarde.
ESCULTOR.
Perdonad,
mas ya es tarde, y...

475 Al amanecer o salir del sol.
476 Esculpieron, trabajaron.
477 Piedras, rocas.
478 Cuidad, vigilad.
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D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.

D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.

D. JUAN.
ESCULTOR.

Aguardad
un instante, porque quiero
que me expliquéis...
¿Por acaso
sois forastero?
Años ha
que falto de España ya,
y me chocó el ver al paso,
cuando a esas verjas479 llegué,
que encontraba este recinto
enteramente distinto
de cuando yo le dejé.
Yo lo creo; como que esto
era entonces un palacio
y hoy es panteón el espacio
donde aquél estuvo puesto.
¡El palacio hecho panteón!
Tal fue de su antiguo dueño
la voluntad, y fue empeño
que dio al mundo admiración.
¡Y, por Dios, que es de admirar!
Es una famosa historia,
a la cual debo mi gloria.
¿Me la podréis relatar?
Sí; aunque muy sucintamente,
pues me aguardan.
Sea.
Oíd
la verdad pura.
Decid,
que me tenéis impaciente.
Pues habitó esta ciudad
y este palacio heredado,
un varón480 muy estimado
por su noble calidad.
Don Diego Tenorio.
El mismo.
Tuvo un hijo este don Diego
peor mil veces que el fuego,

479
480 Hombre, caballero.
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un aborto del abismo.
Un mozo sangriento481 y cruel,
que con tierra y cielo en guerra,
dicen que nada en la tierra
fue respetado por él.
Quimerista482, seductor
y jugador con ventura,
no hubo para él segura
vida, ni hacienda, ni honor.
Así le pinta la historia,
y si tal era, por cierto
que obró cuerdamente483 el muerto
para ganarse la gloria.
D. JUAN.
Pues ¿cómo obró?
ESCULTOR.
Dejó entera
su hacienda al que la empleara
en un panteón que asombrara
a la gente venidera.
Mas con condición que dijo
que se enterraran en él
los que a la mano crüel484
sucumbieron de su hijo.
Y mirad en derredor
los sepulcros de los más
de ellos.
D. JUAN.
¿Y vos sois quizás,
el conserje?
ESCULTOR.
El escultor
de estas obras encargado.
D. JUAN.
¡Ah! ¿Y las habéis concluido?
ESCULTOR. Ha un mes; mas me he detenido
hasta ver ese enverjado
colocado en su lugar;
pues he querido impedir
que pueda el vulgo venir
este sitio a profanar.

481 Que derrama sangre:
482 Lleno de quimeras, ilusiones o imaginación.
483 Con cordura o uso de la inteligencia.
484 Aquí “crüel” tiene diéresis (¨) para que el verso tenga métrica octosílaba. “Cruel” tiene una sílaba, pero aquí el poeta, al añadir la diéresis, usa el privilegio poético de añadirle
una sílaba para que el verso sea octosílabo.
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JUAN (Mirando.)
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.

D. JUAN.

ESCULTOR.

D. JUAN.

ESCULTOR.

¡Bien empleó sus riquezas
el difunto!
¡Yo lo creo!
Miradle allí.
Ya le veo.
¿Le conocisteis?
Sí.
Piezas
son todas muy parecidas
y a conciencia trabajadas.
¡Cierto que son extremadas485!
¿Os han sido conocidas
las personas?
Todas ellas.
¿Y os parecen bien?
Sin duda,
según lo que a ver me ayuda
el fulgor486 de las estrellas.
¡Oh! Se ven como de día
con esta luna tan clara.
Ésta es mármol de Carrara487.
(Señalando a la de DON LUIS.)
¡Buen busto es el de Mejía!
(Contempla las estatuas unas tras otras.)
¡Hola! Aquí el Comendador
se representa muy bien.
Yo quise poner también
la estatua del matador
entre sus víctimas, pero
no pude a manos haber
su retrato... Un Lucifer
dicen que era el caballero
don Juan Tenorio.
¡Muy malo!
Mas como pudiera hablar,
le había algo de abonar
la estatua de don Gonzalo.
¿También habéis conocido

485 Muy bien esculpidas.
486 Resplandor, luz brillante.

487 La mejor calidad de mármol:
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a don Juan?
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.

D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.

Mucho.
Don Diego
le abandonó desde luego
desheredándole.
Ha sido
para don Juan poco daño
ése, porque la fortuna
va tras él desde la cuna.
Dicen que ha muerto.
Es engaño:
vive.
¿Y dónde?
Aquí, en Sevilla.
¿Y no teme que el furor
popular...?
En su valor
no ha echado el miedo semilla488.
Mas cuando vea el lugar
en que está ya convertido
el solar que suyo ha sido,
no osara en Sevilla estar.
Antes ver tendrá a fortuna
en su casa reünidas489
personas de él conocidas,
puesto que no odia a ninguna.
¿Creéis que ose aquí venir?
¿Por qué no? Pienso, a mi ver,
que donde vino a nacer
justo es que venga a morir.
Y pues le quitan su herencia
para enterrar a éstos bien,
a él es muy justo también
que le entierren con decencia.
Sólo a él le está prohibida
en este panteón la entrada.490
Trae don Juan muy buena espada,
y no sé quién se lo impida.
¡Jesús! ¡Tal profanación!

488 Germen:
489 De nuevo, el autor añade una diéresis para añadir una sílaba al verso y hacerlo octosílabo.
490 A causa de sus maldades, don Gonzalo estipuló que se le prohibiera a su hijo don Juan entrar en el panteón familiar.
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D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.

D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.

Hombre es don Juan que, a querer,
volverá el palacio a hacer
encima del panteón.
¿Tan audaz ese hombre es
que aun a los muertos se atreve?
¿Qué respetos gastar debe
con los que tendió a sus pies?
¿Pero no tiene conciencia
ni alma ese hombre?
Tal vez no,
que al cielo una vez llamó
con voces de penitencia,
y el cielo, en trance tan fuerte,
allí mismo le metió,
que a dos inocentes dio,
para salvarse, la muerte.
¡Qué monstruo, supremo Dios!
Podéis estar convencido
de que Dios no le ha querido.
Tal será.
Mejor que vos.
(¿Y quién será el que a don Juan
abona con tanto brío?)
Caballero, a pesar mío,
como aguardándome están...
Idos, pues, enhorabuena.
He de cerrar.
No cerréis
y marchaos.
¿Mas no veis...?
Veo una noche serena
y un lugar que me acomoda
para gozar su frescura,
y aquí he de estar a mí holgura491,
si pesa a Sevilla toda.
(¿Si acaso padecerá
de locura desvaríos?)
(Dirigiéndose a las estatuas.)
Ya estoy aquí, amigos míos.
¿No lo dije? Loco está.
Mas, ¡cielos, qué es lo que veo!
O es ilusión de mi vista,
o a doña Inés el artista
aquí representa, creo.
Sin duda.

491 Como me place, como es mi deseo.
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D. JUAN.
¿También murió?
ESCULTOR. Dicen que de sentimiento
cuando de nuevo al convento
abandonada volvió
por don Juan.492
D. JUAN.
¿Y yace aquí?
ESCULTOR. Sí.
D. JUAN.
¿La visteis muerta vos?
ESCULTOR. Sí.
D. JUAN.
¿Cómo estaba?
ESCULTOR.
¡Por Dios,
que dormida la creí!
La muerte fue tan piadosa
con su cándida hermosura,
que la envió con la frescura
y las tintas de la rosa.
D. JUAN.
¡Ah! Mal la muerte podría
deshacer con torpe mano
el semblante soberano
que un ángel envidiaría.
¡Cuán bella y cuán parecida
su efigie en el mármol es!
¡Quién pudiera, doña Inés,
volver a darte la vida!
¿Es obra del cincel493 vuestro?
ESCULTOR. Como todas las demás.
D. JUAN.
Pues bien merece algo más
un retrato tan maestro.
Tomad.494
ESCULTOR. ¿Qué me dais aquí?
D. JUAN.
¿No lo veis?
ESCULTOR.
Mas... caballero...
¿por qué razón...?
D. JUAN.
Porque quiero
yo que os acordéis de mí.
ESCULTOR.
Mirad que están bien pagadas.
D. JUAN.
Así lo estarán mejor.
ESCULTOR. Mas vamos de aquí, señor,
que aún las llaves entregadas
492 El escultor explica aquí cómo y porqué murió doña Inés.

493
494 Don Juan, conmovido por la belleza de la estatua de doña Inés, ofrece al escultor una propina o dinero sustancial.
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D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.
ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.
D. JUAN.

ESCULTOR.

no están, y al salir la aurora
tengo que partir de aquí.
Entregádmelas a mí,
y marchaos desde ahora.
¿A vos?
A mí ¿Qué dudáis?
Como no tengo el honor...
Ea, acabad, escultor.
Si el nombre al menos que usáis
supiera...
¡Viven los cielos!
Dejad a don Juan Tenorio
velar el lecho mortuorio
en que duermen sus abuelos.
¡Don Juan Tenorio!
Yo soy.
Y si no me satisfaces,
compañía juro que haces
a tus estatuas desde hoy.
(Alargándole las llaves.)
Tomad. (No quiero la piel
dejar aquí entre sus manos.
Ahora, que los sevillanos
se las compongan495 con él.) (Vase.)

Preguntas sobre la escena II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Cuánto tiempo hacía que don Juan no había estado en España?
¿Cómo ha cambiado el espacio en cuestión desde que don Juan salió de España?
¿Cómo describe el escultor a don Juan?
¿Qué condición puso don Diego a la construcción de su panteón?
¿Cuándo terminó la construcción del panteón el escultor?
¿Qué estatua había querido construir el escultor, pero no pudo por falta de un retrato?
¿Cómo castigó don Diego a su hijo don Juan?
¿Por qué habla don Juan acerca de sí mismo en tercera persona?
¿A quién le está prohibida la entrada al panteón? ¿Por qué?
¿Qué contesta don Juan cuando el escultor le pregunta si no tiene conciencia don Juan?
¿De qué murió doña Inés según el escultor?
¿Qué le ofrece don Juan al escultor cuando ve la escultura de doña Inés? ¿Por qué?
¿Qué condición le pone el escultor a don Juan para darle las llaves del panteón y dejarle quedarse
en el panteón?

495 Arreglen, hagan justicia.
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Escena III
DON JUAN
D. JUAN.

Mi buen padre empleó en esto
entera la hacienda mía:
hizo bien: yo al otro día
la hubiera a una carta puesto.
No os podéis quejar de mí,
vosotros a quien maté;
si buena vida os quité,
buena sepultura os di.
¡Magnífica es, en verdad,
la idea de tal panteón!
Y... siento que el corazón
me halaga496 esta soledad.
¡Hermosa noche...! ¡Ay de mí!
¡Cuántas como ésta tan puras,
en infames aventuras
desatinado perdí!
¡Cuántas, al mismo fulgor
de esa luna transparente,
arranqué497 a algún inocente
la existencia o el honor!
Sí, después de tantos años
cuyos recuerdos me espantan,
siento que en mí se levantan
pensamientos en mí extraños.
¡Oh! Acaso me los inspira
desde el cielo, en donde mora498,
esa sombra protectora
que por mi mal no respira.
(Se dirige a la estatua de doña Inés,
hablándola con respeto.)
Mármol en quien doña Inés
en cuerpo sin alma existe,
deja que el alma de un triste
llore un momento a tus pies.
De azares499 mil a través
conservé tu imagen pura,
y pues la mala ventura
te asesinó de don Juan,

496 Gusta, agrada.
497 Saqué, quité.
498 Vive, se halla, está.
499 Aventuras, incidentes.
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contempla con cuánto afán
vendrá hoy a tu sepultura.
En ti nada más pensó
desde que se fue de ti;
y desde que huyó de aquí,
sólo en volver meditó.
Don Juan tan sólo esperó
de doña Inés su ventura,
y hoy, que en pos de su hermosura
vuelve el infeliz don Juan,
mira cuál será su afán
al dar con tu sepultura.
Inocente doña Inés,
cuya hermosa juventud
encerró en el ataúd
quien llorando está a tus pies;
si de esa piedra a través
puedes mirar la amargura
del alma que tu hermosura
adoró con tanto afán,
prepara un lado500 a don Juan
en tu misma sepultura.
Dios te crió por mi bien,
por ti pensé en la virtud,
adoré su excelsitud,
y anhelé501 su santo Edén.
Sí; aún hoy mismo en ti también
mi esperanza se asegura,
que oigo una voz que murmura
en derredor de don Juan
palabras con que su afán
se calma en tu sepultura.
¡Oh, doña Inés de mi vida!
Si esa voz con quien deliro
es el postrimer suspiro
de tu eterna despedida;
si es que de ti desprendida
llega esa voz a la altura,
y hay un Dios tras esa anchura
por donde los astros van,
dile que mire a don Juan
llorando en tu sepultura.
(Se apoya en el sepulcro, ocultando el rostro; y mientras se conserva en esta
postura, un vapor que se levanta del sepulcro oculta la estatua de doña Inés.
500 Un espacio.
501 Deseé fervientemente.
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Cuando el vapor se desvanece, la estatua ha desaparecido. Don Juan sale, de su
enajenamiento.)
Este mármol sepulcral
adormece mi vigor,
y sentir creo en redor
un ser sobrenatural.
Mas... ¡cielos! ¡El pedestal
no mantiene su escultura!502
¿Qué es esto? ¿Aquella figura
fue creación de mi afán?
Preguntas sobre la escena III
1. ¿Por qué dice don Juan que sus víctimas no podrían quejarse de él?
2. ¿Qué le pide don Juan a doña Inés que le ruegue a Dios? ¿Qué le pasa a la estatua de doña Inés
después de eso? ¿Cómo reacciona don Juan antes este hecho sobrenatural?

Escena IV
(El llorón y las flores de la izquierda del sepulcro de DOÑA INÉS se cambian en una apariencia,
dejando ver dentro de ella, y en medio de resplandores, la sombra de DOÑA INÉS.)
DON JUAN y LA SOMBRA DE DOÑA INÉS
SOMBRA.
D. JUAN.

SOMBRA.
D. JUAN.
SOMBRA.

No; mi espíritu, don Juan,
te aguardó en mi sepultura.
(De rodillas.)
¡Doña Inés! Sombra querida,
alma de mi corazón,
¡no me quites la razón
si me has de dejar la vida!
Si eres imagen fingida,
sólo hija de mi locura,
no aumentes mi desventura
burlando mi loco afán.
Yo soy doña Inés, don Juan,
que te oyó en su sepultura.
¿Conque vives?
Para ti;
mas tengo mi purgatorio
en ese mármol mortuorio
que labraron para mí.
Yo a Dios mi alma ofrecí
en precio de tu alma impura,

502 La escultura de doña Inés ha desaparecido y sólo queda su pedestal o base.
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D. JUAN.
SOMBRA.

y Dios, al ver la ternura
con que te amaba mi afán,
me dijo «Espera a don Juan
en tu misma sepultura.
Y pues quieres ser tan fiel
a un amor de Satanás,
con don Juan te salvarás,
o te perderás con él.
Por él vela: mas si cruel
te desprecia tu ternura,
y en su torpeza y locura
sigue con bárbaro afán,
llévese tu alma don Juan
de tu misma sepultura.»
(Fascinado.)
¡Yo estoy soñando quizás
con las sombras de un Edén!
No y ve que si piensas bien,
a tu lado me tendrás;
mas si obras mal causarás
nuestra eterna desventura.
Y medita con cordura
que es esta noche, don Juan,
el espacio que nos dan
para buscar sepultura.
Adiós, pues; y en la ardua lucha
en que va a entrar tu existencia,
de tu dormida conciencia
la voz que va alzarse escucha;
porque es de importancia mucha
meditar con sumo tiento
la elección de aquel momento
que, sin poder evadirnos,
al mal o al bien ha de abrirnos
la losa503 del monumento.
(Ciérrase la apariencia; desaparece doña Inés, y todo queda como al principio
del acto, menos la estatua de doña Inés que no vuelve a su lugar. Don Juan
queda atónito.)

Preguntas sobre la escena IV
1. ¿Cómo justifica la sombra de doña Inés su “aparición” ante don Juan?
2. ¿Qué trato aceptó Dios de Doña Inés?
3. ¿De qué depende el futuro de doña Inés en “la otra vida”?

503 Piedra funeraria.
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4. ¿Qué es el Purgatorio y qué papel tiene en esta escena? Explica las implicaciones de este
concepto.

Escena V
DON JUAN
D. JUAN.

¡Cielos! ¿Qué es lo que escuché?
¡Hasta los muertos así
dejan sus tumbas por mí!
Mas sombra, delirio fue.
Yo en mi mente la forjé504;
la imaginación le dio
la forma en que se mostró,
y ciego vine a creer
en la realidad de un ser
que mi mente fabricó.
Mas nunca de modo tal
fanatizó mi razón
mi loca imaginación
con su poder ideal.
Sí, algo sobrenatural
vi en aquella doña Inés
tan vaporosa, a través
aun de esa enramada505 espesa;
mas... ¡bah! circunstancia es ésa
que propia de sombras es.
¿Qué más diáfano y sutil
que las quimeras de un sueño?
¿Dónde hay nada más risueño,
más flexible y más gentil?
¿Y no pasa veces mil
que, en febril exaltación,
ve nuestra imaginación
como ser y realidad
la vacía vanidad
de una anhelada ilusión?
¡Sí, por Dios, delirio fue!
Mas su estatua estaba aquí.
Sí, yo la vi y la toqué,
y aun en albricias506 le di
al escultor no sé qué.

504 Creé, fabriqué.
505 Grupo de ramas.
506 Extasiado, fascinado.
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¡Y ahora sólo el pedestal
veo en la urna funeral!
¡Cielos! La mente me falta,
o de improviso me asalta
algún vértigo infernal.
¿Qué dijo aquella visión?
¡Oh! Yo la oí claramente,
y su voz triste y doliente
resonó en mi corazón.
¡Ah! ¡Y breves las horas son
del plazo que nos augura!
No, no ¡de mi calentura
delirio insensato es!
Mi fiebre fue a doña Inés
quien abrió la sepultura.
¡Pasad y desvaneceos;
pasad, siniestros vapores
de mis perdidos amores
y mis fallidos deseos!
¡Pasad, vanos devaneos
de un amor muerto al nacer;
no me volváis a traer
entre vuestro torbellino,
ese fantasma divino
que recuerda una mujer!
¡Ah! ¡Estos sueños me aniquilan,
mi cerebro se enloquece...
y esos mármoles parece
que estremecidos vacilan!
(Las estatuas se mueven lentamente y vuelven la cabeza hacia él.)
Sí, sí; ¡sus bustos oscilan,
su vago contorno medra507...!
Pero don Juan no se arredra508
¡alzaos, fantasmas vanos,
y os volveré con mis manos
a vuestros lechos de piedra!
No, no me causan pavor
vuestros semblantes esquivos;
jamás, ni muertos ni vivos,
humillaréis mi valor.
Yo soy vuestro matador
como al mundo es bien notorio;
si en vuestro alcázar509 mortuorio
507 Crece, aumenta.
508 Arredrar: tener miedo, temer.
509 Palacio (metafóricamente hablando).
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me aprestáis venganza fiera,
daos prisa; aquí os espera
otra vez don Juan Tenorio.
Preguntas sobre la escena V
1. ¿Qué conclusión saca don Juan cuando ve que la sombra y la escultura de doña Inés han
desaparecido?
2. ¿Qué hacen entonces las estatuas de don Luis, don Gonzalo y don Diego? ¿Cómo reacciona don
Juan antes eso?

Escena VI
DON JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS y AVELLANEDA
CENTELLAS.
D. JUAN.
AVELLANEDA.
CENTELLAS.
D. JUAN.
AVELLANEDA.
CENTELLAS.
AVELLANEDA.
D. JUAN.
CENTELLAS.

D. JUAN.
CENTELLAS.

(Dentro.)
¿Don Juan Tenorio?
(Volviendo en sí.)
¿Qué es eso?
¿Quién me repite mi nombre?
(Saliendo.)
¿Veis a alguien?
(A Centellas.)
(Ídem.)
Sí, allí hay un hombre.
¿Quién va?
Él es.
(Yéndose a don Juan.)
Yo pierdo el seso
con la alegría. ¡Don Juan!
¡Señor Tenorio!
¡Apartaos,
vanas sombras!
Reportaos,
señor don Juan... Los que están
en vuestra presencia ahora,
no son sombras, hombres son,
y hombres cuyo corazón
vuestra amistad atesora.
A la luz de las estrellas
os hemos reconocido,
y un abrazo hemos venido
a daros.
Gracias, Centellas.
Mas ¿qué tenéis? ¡Por mi vida
que os tiembla el brazo, y está
vuestra faz descolorida!
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D. JUAN.
AVELLANEDA.
D. JUAN.
CENTELLAS.
D. JUAN.

CENTELLAS.
D. JUAN.
CENTELLAS.
D. JUAN.

CENTELLAS.
D. JUAN.

AVELLANEDA Y
CENTELLAS.

(Recobrando su aplomo510.)
La luna tal vez lo hará.
Mas, don Juan, ¿qué hacéis aquí?
¿Este sitio conocéis?
¿No es un panteón?
¿Y sabéis
a quién pertenece?
A mí
mirad a mi alrededor,
y no veréis más que amigos
de mi niñez, o testigos
de mi audacia y mi valor.
Pero os oímos hablar:
¿con quién estabais?
Con ellos.
¿Venís aún a escarnecellos?
No, los vengo a visitar.
Mas un vértigo insensato
que la mente me asaltó,
un momento me turbó;
y a fe que me dio mal rato.
Esos fantasmas de piedra
me amenazaban tan fieros,
que a mí acercado a no haberos
pronto...
¡Ja!, ¡ja!, ¡ja! ¿Os arredra,
don Juan, como a los villanos
el temor de los difuntos?
No a fe; contra todos juntos
tengo aliento y tengo manos.
Si volvieran a salir
de las tumbas en que están,
a las manos de don Juan
volverían a morir.
Y desde aquí en adelante
sabed, señor capitán,
que yo soy siempre don Juan,
y no hay cosa que me espante511.
Un vapor calenturiento
un punto me fascinó,
Centellas, mas ya pasó:
cualquiera duda un momento.
Es verdad.

510 Calma, tranquilidad, sosiego.
511 Asuste, dé miedo o temor.
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D. JUAN.
CENTELLAS.
D. JUAN.

Vamos de aquí.
Vamos, y nos contaréis
cómo a Sevilla volvéis
tercera vez.
Lo haré así,
si mi historia os interesa
y a fe que oírse merece,
aunque mejor me parece
que la oigáis de sobremesa512.
¿No opináis...?

AVELLANEDA Y
CENTELLAS.
D. JUAN.

Como gustéis.
Pues bien cenaréis conmigo
y en mi casa.
CENTELLAS.
Pero digo,
¿es cosa de que dejéis
algún huésped por nosotros?
¿No tenéis gato encerrado?
D. JUAN.
¡Bah! Si apenas he llegado:
no habrá allí más que vosotros
esta noche.
CENTELLAS.
¿Y no hay tapada
a quien algún plantón demos?513
D. JUAN.
Los tres solos cenaremos.
Digo, si de esta jornada
no quiere igualmente ser
alguno de éstos.
(Señalando a las estatuas de los sepulcros.)
CENTELLAS.
Don Juan,
dejad tranquilos yacer
a los que con Dios están.
D. JUAN.
¡Hola! ¿Parece que vos
sois ahora el que teméis,
y mala cara ponéis
a los muertos? Mas, ¡por Dios
que ya que de mí os burlasteis
cuando me visteis así,
en lo que penda de mí
os mostraré cuánto errasteis!
Por mí, pues, no ha de quedar
y a poder ser, estad ciertos
que cenaréis con los muertos,
y os los voy a convidar.
AVELLANEDA.
Dejaos de esas quimeras.
512 Después de una comida.
513 “¿No estamos dejando de invitar a alguien a quien debiéramos invitar?”
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D. JUAN.

CENTELLAS.
D. JUAN.

¿Duda en mi valor ponerme,
cuando hombre soy para hacerme
platos de sus calaveras?
Yo, a nada tengo pavor.
(Dirigiéndose a la estatua de don Gonzalo, que es la que tiene más cerca.)
Tú eres el más ofendido;
mas si quieres, te convido514
a cenar, Comendador.
Que no lo puedas hacer
creo, y es lo que me pesa;
mas, por mi parte, en la mesa
te haré un cubierto515 poner.
Y a fe que favor me harás,
pues podré saber de ti
si hay más mundo que el de aquí,
y otra vida, en que jamás,
a decir verdad, creí.
Don Juan, eso no es valor;
locura, delirio es.
Como lo juzguéis mejor:
yo cumplo así. Vamos, pues.
Lo dicho, Comendador.

Preguntas sobre la escena VI
1. ¿Por qué exclama don Juan “¡Apartaos, vanas sombras!” cuando aparecen Centellas y
Avellaneda?
2. ¿Cómo encuentra Centellas que está don Juan?
3. ¿Qué hicieron “esos fantasmas de piedra” a don Juan? ¿Cómo reacciona Centellas al oír a don
Juan describir lo que le “pasó”? ¿Cómo responde don Juan a la reacción de Centellas?
4. ¿Qué quiere decir Centellas cuando le pregunta a don Juan “¿No tenéis gato encerrado?”?
5. ¿A quiénes convida a cenar don Juan? ¿Por qué? ¿Cómo reacciona Centellas al ver que hace eso?
514 Don Juan está invitando al Comendador a cenar con ellos, aunque esté muerto.

515
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ACTO SEGUNDO
La estatua de DON GONZALO
DON JUAN, CENTELLAS, AVELLANEDA, CIUTTI, LA SOMBRA DE DOÑA INÉS y LA
ESTATUA DE DON
GONZALO
Aposento de DON JUAN TENORIO. Dos puertas en el fondo a derecha e izquierda, preparadas
para el juego escénico del acto.
Otra puerta en el bastidor516 que cierra la decoración por la izquierda. Ventana en el de la
derecha. Al alzarse el telón están sentados a la mesa DON JUAN, CENTELLAS y
AVELLANEDA. La mesa ricamente servida: el mantel517 cogido con guirnaldas de flores518, etc.
En frente del espectador, DON JUAN, y a su izquierda AVELLANEDA; en el lado izquierdo de
la mesa, CENTELLAS, y en el de enfrente de éste, una silla y un cubierto desocupados.
Escena I
DON JUAN, EL CAPITÁN CENTELLAS, AVELLANEDA, CIUTTI y UN PAJE
D. JUAN.

Tal es mi historia, señores
pagado de mi valor,
quiso el mismo Emperador
dispensarme sus favores.
Y aunque oyó mi historia entera,
dijo «Hombre de tanto brío519
merece el amparo520 mío;
vuelva a España cuando quiera.»
Y heme521 aquí en Sevilla ya.
CENTELLAS.¡Y con qué lujo y riqueza!
516 Los bastidores son las partes laterales del escenario teatral. Para aprender los nombres de las diferentes partes que componen el escenario, vean:
https://www.facebook.com/MagicNetworkEventos/photos/partes-del-escenario1-proscenio-es-la-parte-del-escenario-m%C3%A1s-pr%C3%B3xima-alp%C3%BAblico/976406039124740/

517

518
519 Valor, valentía.
520 Protección, defensa.
521 Arcaísmo: “estoy”.
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D. JUAN.

Siempre vive con grandeza
quien hecho a grandeza está.
CENTELLAS.
A vuestra vuelta.
D. JUAN.
Bebamos.
CENTELLAS. Lo que no acierto a creer
es cómo, llegando ayer,
ya establecido os hallamos.
D. JUAN.
Fue el adquirirme, señores,
tal casa con tal boato522,
porque se vendió a barato
para pago de acreedores523.
Y como al llegar aquí
desheredado me hallé,
tal como está la compré.
CENTELLAS.¿Amueblada y todo?
D. JUAN.
Sí.
Un necio que se arruinó
por una mujer, vendióla.
CENTELLAS.¿Y vendió la hacienda sola?
D. JUAN.
Y el alma al diablo.
CENTELLAS.
¿Murió?
D. JUAN.
De repente: y la justicia,
que iba a hacer de cualquier modo
pronto despacho de todo524,
viendo que yo su codicia
saciaba, pues los dineros
ofrecía dar al punto,
cedióme el caudal525 por junto
y estafó a los usureros.
CENTELLAS.
Y la mujer, ¿qué fue de ella?
D. JUAN.
Un escribano la pista
la siguió, pero fue lista
y escapó.
CENTELLAS.
¿Moza?
D. JUAN.
Y muy bella.
CENTELLAS.
Entrar hubiera debido
en los muebles de la casa.
D. JUAN.
Don Juan Tenorio no pasa
moneda que se ha perdido.

522 Lujo.
523 Vendedores.
524 Vender la casa de cualquier manera a cualquier precio o costo.
525 La hacienda.
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Casa y bodega526 he comprado,
dos cosas que, no os asombre,
pueden bien hacer a un hombre
vivir siempre acompañado;
como lo puede mostrar
vuestra agradable presencia,
que espero que con frecuencia
me hagáis ambos disfrutar.
CENTELLAS.
Y nos haréis honra inmensa.
D. JUAN.
Y a mí vos. ¡Ciutti!
CIUTTI.
¿Señor?
D. JUAN.
Pon vino al Comendador.
(Señalando el vaso del puesto vacío.)
AVELLANEDA. Don Juan, ¿aún en eso piensa
vuestra locura?
D. JUAN.
¡Sí, a fe!527
Que si él no puede venir,
de mí no podréis decir
que en ausencia no le honré.
CENTELLAS.
¡Ja, ja, ja! Señor Tenorio,
creo que vuestra cabeza
va menguando en fortaleza528.
D. JUAN.
Fuera en mí contradictorio,
y ajeno de mi hidalguía529,
a un amigo convidar
y no guardarle el lugar
mientras que llegar podría.
Tal ha sido mi costumbre
siempre, y siempre ha de ser ésa;
y el mirar sin él la mesa
me da, en verdad, pesadumbre530.
Porque si el Comendador
es, difunto, tan tenaz531
como vivo, es muy capaz
de seguirnos el humor.

526
527 ¡Por Dios!
528 “Vuestra mente está siendo afectada (por la locura)”.
529 De “hidalgo”, perteneciente al estamento inferior de la nobleza.
530 Tristeza.
531 Firme, pertinaz, obstinado.
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CENTELLAS. Brindemos532 a su memoria,
y más en él no pensemos.
D. JUAN.
Sea.
CENTELLAS.
Brindemos.
AVELLANEDA Y
D. JUAN.
Brindemos.
CENTELLAS. A que Dios le dé su gloria.
D. JUAN.
Mas yo, que no creo que haya
más gloria que esta mortal,
no hago mucho en brindis tal;
mas por complaceros, ¡vaya!
Y brindo a Dios que te dé
la gloria, Comendador.
(Mientras beben se oye lejos un aldabonazo533, que se supone dado en la puerta de
la calle.)
Mas ¿llamaron?
CIUTTI.
Sí, señor.
D. JUAN.
Ve quién.
CIUTTI.
(Asomando por la ventana.)
A nadie se ve.
¿Quién va allá? Nadie responde,
CENTELLAS. Algún chusco534.
AVELLANEDA.
Algún menguado535
que al pasar habrá llamado
sin mirar siquiera dónde.
D. JUAN.
(A CIUTTI.)
Pues cierra y sirve licor.
(Llaman otra vez más recio536.)
Mas ¿llamaron otra vez?
CIUTTI.
Sí.
D. JUAN.
Vuelve a mirar.
CIUTTI.
¡Pardiez!
A nadie veo, señor.

532 Brindar:

533 Golpe de aldabón:
534 Gracioso, bromista.
535 Tonto, ignorante, estúpido.
536 Fuerte, con más ruido.
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D. JUAN.

¡Pues, por Dios, que del bromazo
quien es no se ha de alabar!
Ciutti, si vuelve a llamar,
suéltale un pistoletazo.537
(Llaman otra vez, y se oye un poco mas cerca.)
¿Otra vez?
CIUTTI.
¡Cielos!
AVELLANEDA Y
CENTELLAS.
¿Qué pasa?
CIUTTI.
Que esa aldabada postrera
ha sonado en la escalera,
no en la puerta de la casa.
AVELLANEDA Y
CENTELLAS.
¿Qué dices?
(Levantándose asombrados.)
CIUTTI.
Digo lo cierto
nada más: dentro han llamado
de la casa.
D. JUAN.
¿Qué os ha dado?
¿Pensáis ya que sea el muerto?
Mis armas cargué con bala;
Ciutti, sal a ver quién es.
(Vuelven a llamar más cerca.)
AVELLANEDA. ¿Oísteis?
CIUTTI.
¡Por San Ginés,
que eso ha sido en la antesala!
D. JUAN.
¡Ah! Ya lo entiendo; me habéis
vosotros mismos dispuesto
esta comedia, supuesto
que lo del muerto sabéis.
AVELLANEDA.
Yo os juro, don Juan...
CENTELLAS.
Y yo.
D. JUAN.
¡Bah! Diera en ello el más topo538,
y apuesto a que ese galopo
los medios para ello os dio.
AVELLANEDA.
Señor don Juan, escondido
algún misterio hay aquí.
(Vuelven a llamar más cerca.)
CENTELLAS.¡Llamaron otra vez!
CIUTTI.
Sí;
y ya en el salón ha sido.
D. JUAN.
¡Ya! Mis llaves en manojo
habréis dado a la fantasma,
537 Tiro de pistola.
538 Persona de poco juicio o inteligencia corta; “galopo” está usado aquí como un forzado sinónimo para rimar con “topo”.
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y que entre así no me pasma539;
mas no saldrá a vuestro antojo,
ni me han de impedir cenar
vuestras farsas desdichadas.
(Se levanta, y corre los cerrojos de las puertas540 del fondo, volviendo a su lugar.)
Ya están las puertas cerradas:
ahora el coco, para entrar,
tendrá que echarlas al suelo,
y en el punto que lo intente,
que con los muertos se cuente,
y apele después al cielo.
CENTELLAS.
¡Qué diablos! Tenéis razón.
D. JUAN.
¿Pues no temblabais?
CENTELLAS.

Confieso
que en tanto que no di en eso,
tuve un poco de aprensión.
D. JUAN.
¿Declaráis, pues, vuestro enredo541?
AVELLANEDA. Por mi parte, nada sé.
CENTELLAS. Ni yo.
D. JUAN.
Pues yo volveré
contra el inventor el miedo.
Mas sigamos con la cena;
vuelva cada uno a su puesto,
que luego sabremos de esto.
AVELLANEDA. Tenéis razón.
D. JUAN.
(Sirviendo a CENTELLAS.)
Cariñena;
sé que os gusta, capitán.
CENTELLAS.Como que somos paisanos.
D. JUAN.
(A AVELLANEDA, sirviéndole de otra botella.)
Jerez542 a los sevillanos,
don Rafael.
AVELLANEDA.
Habéis, don Juan,
dado a entrambos por el gusto;
539 Asombra.

540 Cierra los cerrojos:
541 Implicación, involucración en el asunto.

542

El jerez es originario de Sevilla y muy popular allí y en Andalucía.
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¿mas con cuál brindaréis vos?
D. JUAN.
Yo haré justicia a los dos.
CENTELLAS.Vos siempre estáis en lo justo.
D. JUAN.
Sí, a fe; bebamos.
AVELLANEDA Y
CENTELLAS.
Bebamos.
(Llaman a la misma puerta de la escena, fondo derecha.)
D. JUAN.
Pesada me es ya la broma,
mas veremos quién asoma
mientras en la mesa estamos.
(A CIUTTI, que se manifiesta asombrado.)
¿Y qué haces tú ahí, bergante543?
¡Listo! Trae otro manjar544: (Vase CIUTTI.)
mas me ocurre en este instante
que nos podemos mofar545
de los de afuera, invitándoles
a probar su sutileza,
entrándose hasta esta pieza546
y sus puertas no franqueándoles547.
AVELLANEDA.
Bien dicho.
CENTELLAS.
Idea brillante,
(Llaman fuerte, fondo derecha.)
D. JUAN.
¡Señores! ¿A qué llamar?
Los muertos se han de filtrar
por la pared; adelante.
(La estatua de DON GONZALO pasa por la puerta sin abrirla, y sin hacer ruido.)
Escena II
DON JUAN, CENTELLAS, AVELLANEDA y LA ESTATUA DE DON GONZALO
CENTELLAS.
¡Jesús!
AVELLANEDA.
¡Dios mío!
D. JUAN.
¡Qué es esto!
AVELLANEDA.
Yo desfallezco.548
(Cae desvanecido.)
CENTELLAS.
Yo expiro.
(Cae lo mismo.)
D. JUAN.
¡Es realidad, o deliro!
Es su figura…, su gesto.
ESTATUA.
¿Por qué te causa pavor549
quien convidado a tu mesa
543 Pícaro, sinvergüenza.
544 Plato de comida.
545 Burlar, reírse de alguien.
546 Habitación, casa.
547 “No dejándoles entrar”.
548 Me desmayo, me desvanezco.
549 Terror, gran miedo o temor.
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D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.

ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.

viene por ti?
¡Dios! ¿No es ésa
la voz del comendador?
Siempre supuse que aquí
no me habías de esperar.
Mientes, porque hice arrimar550
esa silla para ti.
Llega, pues, para que veas
que aunque dudé en un extremo
de sorpresa, no te temo,
aunque el mismo Ulloa seas.
¿Aún lo dudas?
No lo sé.
Pon, si quieres, hombre impío,
tu mano en el mármol frío
de mi estatua.
¿Para qué?
Me basta oírlo de ti:
cenemos, pues; mas te advierto...
¿Qué?
Que si no eres el muerto,
no vas a salir de aquí.
¡Eh! Alzad. (A CENTELLAS y AVELLANEDA.)
No pienses, no,
que se levanten, don Juan;
porque en sí no volverán
hasta que me ausente yo.
Que la divina clemencia
del Señor para contigo,
no requiere más testigo
que tu juicio y tu conciencia.
Al sacrílego convite
que me has hecho en el panteón,
para alumbrar tu razón
Dios asistir me permite.
Y heme que vengo en su nombre
a enseñarte la verdad;
y es: que hay una eternidad
tras de la vida del hombre.
Que numerados están
los días que has de vivir,
y que tienes que morir
mañana mismo, don Juan.
Mas, como esto que a tus ojos
está pasando, supones

550 Acercar
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ser del alma aberraciones
y de la aprensión antojos551,
Dios, en su santa clemencia,
te concede todavía,
don Juan, hasta el nuevo día
para ordenar tu conciencia.
Y su justicia infinita
porque conozcas mejor,
espero de tu valor
que me pagues la visita.
¿Irás, don Juan?
D. JUAN.
Iré, sí;
mas me quiero convencer
de lo vago de tu ser
antes que salgas de aquí.
(Coge una pistola.)
ESTATUA.
Tu necio orgullo delira,
don Juan los hierros552 más gruesos
y los muros más espesos
se abren a mi paso; mira.
(Desaparece LA ESTATUA sumiéndose553 por la pared.)
Escena III
DON JUAN, AVELLANEDA y CENTELLAS
D. JUAN.

¡Cielos! ¡Su esencia se trueca554
el muro hasta penetrar,
cual mancha de agua que seca
el ardor canicular555!
¿No me dijo «El mármol toca
de mi estatua»? ¿Cómo, pues,
se desvanece una roca?
¡Imposible! Ilusión es.
Acaso su antiguo dueño
mis cubas envenenó556,
y el licor tan vano ensueño

551 Mala suerte.

552
553 Filtrándose.
554 Se transforma o convierte.
555 El ardor más fuerte o la temperatura más alta posible.
556 “Quizás el dueño anterior de la casa envenenó las cubas o barriles de vino que hay en la bodega.
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en mi mente levantó.
¡Mas si éstas que sombras creo
espíritus reales son,
que por celestial empleo
llaman a mi corazón!
Entonces, para que iguale
su penitencia don Juan
con sus delitos, ¿qué vale
el plazo ruin557 que le dan?
¡Dios me da tan sólo un día...!
Si fuese Dios en verdad,
a más distancia pondría
su aviso y mi eternidad.
«Piensa bien que al lado tuyo
me tendrás...», dijo de Inés
la sombra, y si bien arguyo558,
pues no la veo, sueño es.
(Trasparéntase en la pared la sombra de DOÑA INÉS.)
Escena IV
DON JUAN, LA SOMBRA DE DOÑA INÉS; CENTELLAS y AVELLANEDA, dormidos
SOMBRA.
D. JUAN.
SOMBRA.

Aquí estoy.
¡Cielos!
Medita
lo que al buen comendador
has oído, y ten valor
para acudir a su cita.
Un punto se necesita
para morir con ventura;
elígele con cordura559,
porque mañana, don Juan,
nuestros cuerpos dormirán
en la misma sepultura.
(Desaparece LA SOMBRA.)

Escena V
DON JUAN, CENTELLAS y AVELLANEDA
D. JUAN.

Tente560, doña Inés, espera;

557 El corto o breve plazo de vida que le queda a don Juan.
558 Razono, deduzco.
559 Sensatez, inteligencia, sentido común.
560 Deténte, párate.
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y si me amas en verdad,
hazme al fin la realidad
distinguir de la quimera.
Alguna más duradera
señal dame que segura
me pruebe que no es locura
lo que imagina mi afán561,
para que baje don Juan
tranquilo a la sepultura.
Mas ya me irrita, por Dios,
el verme siempre burlado,
corriendo desatentado
siempre de sombras en pos562.
¡Oh! Tal vez todo esto ha sido
por estos dos preparado,
y mientras se ha ejecutado,
su privación han fingido.
¡Mas, por Dios, que si es así,
se han de acordar de don Juan!
¡Eh!, don Rafael, capitán.
Ya basta: alzaos de ahí.
(DON JUAN mueve a CENTELLAS y a AVELLANEDA, que se levantan como
quien vuelve de un profundo sueño.)
CENTELLAS.
¿Quién va?
D. JUAN.
Levantad.
AVELLANEDA.
¿Qué pasa?
¡Hola, sois vos!
CENTELLAS.
¿Dónde estamos?
D. JUAN.
Caballeros, claros vamos.
Yo os he traído a mi casa,
y temo que a ella al venir,
con artificio apostado
habéis, sin duda, pensado,
a costa mía reír:
mas basta ya de ficción,
y concluid de una vez.563
CENTELLAS.Yo no os entiendo.
AVELLANEDA.
¡Pardiez!
Tampoco yo.
D. JUAN.
En conclusión,
¿nada habéis visto ni oído?
CENTELLAS Y AVELLANEDA.
¿De qué?
561 Aquí significa imaginación.
562 En busca o detrás de sombras.
563 Don Juan está acusando a Centellas y a Avellaneda de crear todo este “teatro” para burlarse de él.
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D. JUAN.
No finjáis564 ya más.
CENTELLAS. Yo no he fingido jamás,
señor don Juan.
D. JUAN.
¡Habrá sido
realidad! ¿Contra Tenorio
las piedras se han animado,
y su vida han acotado565
con plazo tan perentorio566?
Hablad, pues, por compasión.
CENTELLAS.¡Voto a Dios! ¡Ya comprendo
lo que pretendéis!
D. JUAN.
Pretendo
que me deis una razón
de lo que ha pasado aquí,
señores, o juro a Dios
que os haré ver a los dos
que no hay quien me burle a mí.
CENTELLAS.
Pues ya que os formalizáis,
don Juan, sabed que sospecho
que vos la burla habéis hecho
de nosotros.
D. JUAN.
¡Me insultáis!
CENTELLAS.
No, por Dios; mas si cerrado
seguís en que aquí han venido
fantasmas, lo sucedido
oíd cómo me he explicado.
Yo he perdido aquí del todo
los sentidos, sin exceso
de ninguna especie, y eso
lo entiendo yo de este modo.
D. JUAN.
A ver, decídmelo, pues.567
CENTELLAS.Vos habéis compuesto el vino,
semejante desatino
para encajarnos después.
D. JUAN.
¡Centellas!
CENTELLAS.
Vuestro valor
al extremo por mostrar,
convidasteis a cenar
con vos al Comendador.
Y para poder decir
que a vuestro convite exótico
564 “No disimuléis ni me engañéis”.
565 Reducido, limitado.
566 Urgente, apremiante.
567 Ahora Centellas está acusando a don Juan de ponerles a Avellaneda y a él a “dormir” con un narcótico para poder afirmar que el Comendador se presentó en su casa aceptando
su invitación.

349

asistió, con un narcótico
nos habéis hecho dormir.
Si es broma, puede pasar;
mas a ese extremo llevada,
ni puede probarnos nada,
ni os la hemos de tolerar.
AVELLANEDA.
Soy de la misma opinión.
D. JUAN.
¡Mentís!
CENTELLAS.
Vos.
D. JUAN.
Vos, capitán.
CENTELLAS. Esa palabra, don Juan...
D. JUAN.
La he dicho de corazón.
Mentís; no son a mis bríos
menester falsos portentos,568
porque tienen mis alientos
su mejor prueba en ser míos.
AVELLANEDA Y
CENTELLAS.
Veamos.
(Ponen mano a las espadas.)
D. JUAN.
Poned a tasa569
vuestra furia, y vamos fuera,
no piense después cualquiera
que os asesiné en mi casa.
AVELLANEDA.
Decís bien..., mas somos dos.
CENTELLAS.Reñiremos, si os fiáis,
el uno del otro en pos570.
D. JUAN.
O los dos, como queráis.
CENTELLAS.
¡Villano fuera, por Dios!
Elegid uno, don Juan,
por primero.
D. JUAN.
Sedlo vos.
CENTELLAS.Vamos.
D. JUAN.
Vamos, capitán.
Preguntas sobre el Acto Segundo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántos cubiertos hay en la mesa? ¿Cuántas personas hay sentadas a ella? Comenta.
Explica cómo compró don Juan la casa en que habita.
¿Para quién le pide don Juan a Ciutti que sirva vino? ¿Cómo reacciona Ciutti a eso?
¿A quién pide Centellas que brinden los tres? ¿Qué responde don Juan a esa petición?
Describe cómo evolucionan las llamadas a la puerta de la casa y los ruidos posteriores.
¿Cómo se explica don Juan estos ruidos misteriosos? ¿Cómo reaccionan Centellas y Avellaneda a
la insinuación de don Juan?

568 “No necesito inventar falsedades”.
569 “Restringid o poned freno”.
570 Uno tras otro, en vez de los dos contra don Juan al mismo tiempo, que sería un duelo desigual y deshonroso.
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7. ¿Cómo pretende detener al “fantasma” don Juan?
8. ¿Con qué “idea brillante” termina invitando don Juan al “fantasma” a entrar?
9. ¿Qué les pasa a Centellas y a Avellaneda cuando la estatua de don Gonzalo entra en el comedor
de la casa de don Juan?
10. Lee el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan:

Juan 20:24-29 (Nueva Versión Internacional)
Jesús se aparece a Tomás
24

Tomás, al que apodaban el Gemelo,[a] y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando
llegó Jesús. 25 Así que los otros discípulos le dijeron:
—¡Hemos visto al Señor!
—Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su
costado, no lo creeré —repuso Tomás.
26

Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las
puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó.
—¡La paz sea con ustedes!
27

Luego le dijo a Tomás:

—Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino
hombre de fe.
28

—¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás.

29

—Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y sin embargo creen.

Compara este pasaje con la Escena II del Acto II: ¿qué semejanzas ves? ¿Qué implicaciones sacas en
ellas? ¿Habías pensado en la semejanza entre esta escena de don Juan y el episodio entre Tomás y
Jesucristo antes de leer este pasaje del Nuevo Testamento?
11. ¿Por qué, cuando don Juan les pide a Centellas y a Avellaneda que se levanten, no pueden
hacerlo?
12. ¿Con qué objeto dice Gonzalo que Dios le ha enviado a casa de don Juan? ¿Qué mensajes viene a
darle?
13. ¿Qué le pide don Gonzalo a don Juan? ¿Cómo responde don Juan?
14. ¿Cómo sale don Gonzalo de la casa?
15. ¿Cómo entra la sombra de doña Inés en el comedor de la casa de don Juan? ¿Qué le dice a don
Juan?
16. ¿Qué le pide don Juan a doña Inés? ¿Le responde doña Inés? En caso afirmativo, ¿qué?
17. ¿Qué cree don Juan que ha pasado mientras Centellas y Avellaneda estaban desvanecidos?
18. Explica el diálogo que tiene don Juan con Centellas y Avellaneda cuando estos se despiertan.
19. ¿Cómo termina el Acto II?
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ACTO TERCERO
Misericordia de Dios, y apoteosis del Amor
DON JUAN, LA ESTATUA DE DON GONZALO y DOÑA INÉS
Sombras, estatuas, espectros, ángeles.
Panteón de la familia TENORIO. Como estaba en el acto primero de la Segunda Parte, menos las
estatuas de DOÑA INÉS y de DON GONZALO, que no están en su lugar.
Escena I
DON JUAN, embozado y distraído, entra en la escena lentamente
D. JUAN.

Culpa mía no fue; delirio insano
me enajenó la mente acalorada.
Necesitaba víctimas mi mano
que inmolar a mi fe desesperada,
y al verlos en mitad de mi camino,
presa les hice allí de mi locura.
¡No fui yo, vive Dios!, ¡fue su destino!
Sabían mi destreza y mi ventura.571
¡Oh! Arrebatado el corazón me siento
por vértigo infernal… mi alma perdida
va cruzando el desierto de la vida
cual hoja seca que arrebata el viento.
Dudo..., temo..., vacilo…, en mi cabeza
siento arder un volcán…, muevo la planta572
sin voluntad, y humilla mi grandeza
un no sé qué de grande que me espanta.
(Un momento de pausa.)
¡Jamás mi orgullo concibió que hubiere
nada más que el valor…! Que se aniquila
el alma con el cuerpo cuando muere
creí…, mas hoy mi corazón vacila.
¡Jamás creí en fantasmas…! ¡Desvaríos!
Mas del fantasma aquel, pese a mi aliento,
los pies de piedra caminando siento,
por doquiera que voy, tras de los míos.
¡Oh! Y me trae a este sitio irresistible,
misterioso poder...
(Levanta la cabeza y ve que no está en su pedestal la estatua de DON
GONZALO.)

571 En estas dos estrofas, don Juan se justifica de haber matado a Centellas y a Avellaneda: culpa su acción a su delirio y su destino.
572 Los pies.
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¡Pero qué veo!
¡Falta de allí su estatua…! Sueño horrible,
déjame de una vez… No, no te creo.
Sal, huye573 de mi mente fascinada,
fatídica ilusión…, estás en vano
con pueriles asombros empeñada
en agotar mi aliento sobrehumano.
Si todo es ilusión, mentido sueño,
nadie me ha de aterrar con trampantojos574;
si es realidad, querer es necio empeño
aplacar de los cielos los enojos.
No: sueño o realidad, del todo anhelo
vencerle o que me venza; y si piadoso
busca tal vez mi corazón el cielo,
que le busque más franco y generoso.
La efigie de esa tumba me ha invitado
a venir a buscar prueba más cierta
de la verdad en que dudé obstinado...
Heme aquí, pues: Comendador, despierta.
(Llama al sepulcro del COMENDADOR. Este sepulcro se cambia en una mesa
que parodia horriblemente la mesa en que cenaron en el acto anterior DON
JUAN, CENTELLAS y AVELLANEDA. En vez de las guirnaldas que
cogían en pabellones sus manteles, de sus flores y lujoso servicio,
culebras575, huesos y fuego, etcétera. (A gusto del pintor.) Encima de esta
mesa aparece un plato de ceniza576, una copa de fuego y un reló de arena.
Al cambiarse este sepulcro, todos los demás se abren y dejan paso a las
osamentas577 de las personas que se suponen enterradas en ellos, envueltas

573 “Escapa”.
574 Arcaísmo: trampas o ilusiones con que se engaña a alguien.

575 Serpientes:

576

577 Huesos:
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en sus sudarios. Sombras, espectros y espíritus pueblan el fondo de la
escena. La tumba de DOÑA INÉS permanece.)
Escena II
DON JUAN, LA ESTATUA DE DON GONZALO, y LAS SOMBRAS
ESTATUA.

D. JUAN.
ESTATUA.

D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.

ESTATUA.

D. JUAN.
ESTATUA.

D. JUAN.
ESTATUA.

Aquí me tienes, don Juan,
y he aquí que vienen conmigo
los que tu eterno castigo
de Dios reclamando están.
¡Jesús!
¿Y de qué te alteras,
si nada hay que a ti te asombre,
y para hacerte eres hombre
plato con sus calaveras?
¡Ay de mí!
¿Qué? ¿El corazón te desmaya?
No lo sé;
concibo que me engañé;
no son sueños... ¡ellos son!
(Mirando a los espectros.)
Pavor jamás conocido
el alma fiera me asalta,
y aunque el valor no me falta,
me va faltando el sentido.
Eso es, don Juan, que se va
concluyendo tu existencia,
y el plazo de tu sentencia
está cumpliéndose ya.
¡Qué dices!
Lo que hace poco
que doña Inés te avisó,
lo que te he avisado yo,
y lo que olvidaste loco.
Mas el festín que me has dado
debo volverte, y así
llega, don Juan, que yo aquí
cubierto te he preparado.
¿Y qué es lo que ahí me das?
Aquí fuego, allí ceniza.
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D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.

ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.

ESTATUA.

D. JUAN.
ESTATUA.

El cabello se me eriza578.
Te doy lo que tú serás.
¡Fuego y ceniza he de ser!
Cual los que ves en redor579
en eso para el valor,
la juventud y el poder.
Ceniza, bien; ¡pero fuego!
El de la ira omnipotente,
do580 arderás eternamente
por tu desenfreno ciego.
¿Conque hay otra vida más
y otro mundo que el de aquí?
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!,
lo que no creí jamás?
¡Fatal verdad que me hiela
la sangre en el corazón!
Verdad que mi perdición
solamente me revela.
¿Y ese reló?
Es la medida
de tu tiempo.
¡Expira ya!
Sí; en cada grano se va
un instante de tu vida.
¿Y esos me quedan no más?
Sí.
¡Injusto Dios! Tu poder
me haces ahora conocer,
cuando tiempo no me das
de arrepentirme.
Don Juan,
un punto de contrición
da a un alma la salvación
y ese punto aún te le dan.
¡Imposible! ¡En un momento
borrar treinta años malditos
de crímenes y delitos!
Aprovéchale con tiento581,
(Tocan a muerto.)

578 “El pelo se me pone de punta de asustado que estoy”:
579 “Alrededor, a tu lado”.
580 Arcaísmo: “donde”.
581 “Cuidado, detenimiento”.
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D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.
ESTATUA.
D. JUAN.

porque el plazo va a expirar,
y las campanas doblando
por ti están582, y están cavando
la fosa583 en que te han de echar.
(Se oye a lo lejos el oficio de difuntos.)
¿Conque por mí doblan?
Sí.
¿Y esos cantos funerales?
Los salmos penitenciales,
que están cantando por ti.
(Se ve pasar por la izquierda luz de hachones584, y rezan dentro.)
¿Y aquel entierro que pasa?
Es el tuyo.
¡Muerto yo!
El capitán te mató
a la puerta de tu casa.585
Tarde la luz de la fe
penetra en mi corazón,
pues crímenes mi razón
a su luz tan sólo ve.
Los ve... con horrible afán
porque al ver su multitud
ve a Dios en la plenitud
de su ira contra don Juan.
¡Ah! Por doquiera que fui
la razón atropellé,
la virtud escarnecí
y a la justicia burlé,
y emponzoñé586 cuanto vi.
Yo a las cabañas bajé
y a los palacios subí,
y los claustros escalé;
y pues tal mi vida fue,
no, no hay perdón para mí.

582 “Las campanas están tocando por ti”.

583

584
585 Aquí tanto don Juan como el lector se sorprenden, pues ambos pensaban que don Juan había matado a Centellas anteriormente. Es decir, que don Juan está realmente muerto y
es aquí como un puro fantasma, espectro o sombra.
586 “Envenené”.
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ESTATUA.

¡Mas ahí estáis todavía
(A los fantasmas.)
con quietud tan pertinaz587!
Dejadme morir en paz
a solas con mi agonía.
Mas con esta horrenda calma,
¿qué me auguráis588, sombras fieras?
¿Qué esperan de mí?
(A la estatua de DON GONZALO.)
Que mueras,
para llevarse tu alma.
Y adiós, don Juan; ya tu vida
toca a su fin, y pues vano
todo fue, dame la mano
en señal de despedida.
¿Muéstrasme ahora amistad?
Sí: que injusto fui contigo,
y Dios me manda tu amigo
volver a la eternidad.
Toma, pues.
Ahora, don Juan,
pues desperdicias también
el momento que te dan,
conmigo al infierno ven.
¡Aparta, piedra fingida!
Suelta, suéltame esa mano,
que aún queda el último grano
en el reló de mi vida.
Suéltala, que si es verdad
que un punto de contrición
da a un alma la salvación
de toda una eternidad,
yo, Santo Dios, creo en Ti:
si es mi maldad inaudita,
tu piedad es infinita...
¡Señor, ten piedad de mí!589
Ya es tarde.
(DON JUAN se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la
estatua. Las sombras, esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, en cuyo
momento se abre la tumba de DOÑA INÉS y aparece ésta. DOÑA INÉS
toma la mano que DON JUAN tiende al cielo.)

587 Terca, insistente, obstinada.
588 “Predecís, pronosticáis, profetizáis”.
589 Éste es el momento crucial de la obra, cuando don Juan se arrepiente de sus pecados -que admite son “inauditos” o increíbles por ser tantos-, confiesa en alta voz creer en
Dios, admite que el poder de Dios es infinito y le pide perdón a Dios. Este tipo de confesión directa a Dios, así como su petición de clemencia, parece más protestante que católica:
desde luego, no era ortodoxa desde el punto de vista católico, que requiere un intermediario: un sacerdote que pueda absolverlo de sus pecados.
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Escena III
DON JUAN, LA ESTATUA DE DON GONZALO DOÑA INÉS, SOMBRAS, etc.
D.ª INÉS.

D. JUAN.
D.ª INÉS.

D. JUAN.
D.ª INÉS.

¡No! Heme ya aquí,
don Juan mi mano asegura
esta mano que a la altura
tendió tu contrito afán590,
y Dios perdona a don Juan
al pie de mi sepultura.591
¡Dios clemente! ¡Doña Inés!
Fantasmas, desvaneceos:
su fe nos salva592..., volveos
a vuestros sepulcros, pues.
La voluntad de Dios es:
de mi alma con la amargura
purifiqué su alma impura,
y Dios concedió a mi afán
la salvación de don Juan
al pie de la sepultura.
¡Inés de mi corazón!
Yo mi alma he dado por ti,
y Dios te otorga por mí
tu dudosa salvación.
Misterio es que en comprensión
no cabe de criatura:
y sólo en vida más pura
los justos comprenderán
que el amor salvó a don Juan
al pie de la sepultura.593
Cesad, cantos funerales
(Cesa la música y salmodia.)
callad, mortuorias campanas
(Dejan de tocar a muerto.)
ocupad, sombras livianas,
vuestras urnas sepulcrales
(Vuelven los esqueletos a sus tumbas, que se cierran.)
volved a los pedestales,

590 Aquí, “alma arrepentida”.
591 El que una monja haga el papel de sacerdote o de mediadora para ofrecer el perdón a don Juan también es muy heterodoxo, aunque muy romántico: el amor de una mujer
termina salvando a don Juan.
592 El acto de fe de don Juan salva, no sólo a él, sino también a doña Inés, quien había “apostado” su futuro eterno por el amor de don Juan: si don Juan se arrepentía de sus
pecados y terminaba creyendo en Dios, los dos se salvarían juntos: si don Juan moría sin esa confesión, los dos irían juntos al infierno.
593 Sólo después de morir e ir al cielo podrá una persona comprender el misterio de que el amor salvara a don Juan justo antes de morir. Nadie vivo será capaz de entender esto.
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animadas esculturas;594
(Vuelven las estatuas a sus lugares.)
y las celestes venturas
en que los justos están,
empiecen para don Juan
en las mismas sepulturas.
(Las flores se abren y dan paso a varios angelitos que rodean a DOÑA INÉS y a
DON JUAN, derramando sobre ellos flores y perfumes, y al son de una
música dulce y lejana, se ilumina el teatro con luz de aurora. DOÑA INÉS
cae sobre un lecho de flores, que quedará a la vista en lugar de su tumba,
que desaparece.)
Escena última
DOÑA INÉS, DON JUAN y LOS ÁNGELES
D. JUAN.

¡Clemente Dios, gloria a Ti!
Mañana a los sevillanos
aterrará el creer que a manos
de mis víctimas caí.
Mas es justo: quede aquí
al universo notorio
que, pues me abre el purgatorio
un punto de penitencia,
es el Dios de la clemencia
el Dios de DON JUAN TENORIO.
(Cae DON JUAN a los pies de DOÑA INÉS, y mueren ambos. De sus bocas
salen sus almas representadas en dos brillantes llamas, que se pierden en el
espacio al son de la música. Cae el telón.)

NOTA: Se puede ver la representación teatral de Don Juan Tenorio producida para Televisión
Española en https://www.youtube.com/watch?v=7gD
Preguntas al Acto III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué creía antes don Juan del cuerpo y del alma? ¿Qué piensa ahora?
¿Qué estatuas faltan en el panteón?
¿Cree don Juan que está soñando o que está experimentando algo real?
¿Qué le pasa al sepulcro del Comendador cuando don Juan lo llama?
¿Qué surge de los otros sepulcros? ¿Cómo reacciona don Juan a esto?
¿De qué le advierte a don Juan la estatua del Comendador?
¿Qué le ofrece para comer el Comendador a don Juan? ¿Por qué?

594 Doña Inés, sólo con sus palabras (como si fuera Dios o Jesucristo), manda a los espectros que vuelvan a sus sepulturas, a las campanas que dejen de sonar y a las esculturas
que vuelvan a sus pedestales: estas acciones demuestran su gran poder, como si se hubiera “divinizado”.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

¿A qué conclusión importante llega ahora don Juan?
¿Por qué llama don Juan a Dios injusto?
¿Qué le dice la estatua a don Juan que puede salvarle? ¿Qué contesta a eso don Juan?
¿Por qué están tocando las campanas?
¿Qué funerales presencia don Juan? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo murió don Juan?
¿Cree don Juan que tiene esperanza ¿Por qué sí o por qué no?
¿Tiene esperanza todavía don Juan, según la estatua del Comendador?
¿Por qué le da a mano don Gonzalo a don Juan? ¿Cómo reacciona a eso don Juan? Describe
exactamente en qué consiste su declaración siguiente.
¿Qué impide qué le suceda a don Juan doña Inés cuando sale de su sepulcro? ¿Cómo hace eso?
¿Cómo salva doña Inés a don Juan?
¿Qué actos sobrenaturales lleva a cabo entonces doña Inés?
¿Qué hacen unos angelitos y qué le pasa entonces a doña Inés?
¿Cómo termina su vida don Juan? ¿Qué opinas de su final?
¿Cómo es “el Dios de Juan Tenorio”?
¿Cómo mueren don Juan y doña Inés?
¿Es el final romántico? ¿Por qué? Explica.
Enumera todas las características románticas de la obra.
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Gustavo Adolfo Bécquer
https://www.gutenberg.org/ebooks/10814
Citation:
Bécquer (Sevilla, 1836-1870) fue uno de los mayores poetas del romanticismo español y sin
duda el más popular entre los españoles. Huérfano desde niño, se convirtió en aprendiz de pintor
a una corta edad. Se marchó a Madrid en 1854 con el sueño de convertirse en un gran escritor,
pero la realidad económica del país le forzó a escribir libretos para zarzuelas, hoy completamente
olvidados. Vivió en la pobreza y sufrió de tuberculosis. Trabajó para el periódico El
Contemporáneo escribiendo artículos mientras componía sus Rimas, muchos de cuyos poemas
fueron inspirados por el recuerdo de Julia Espín, hija del Conservatorio de Sevilla a quien había
amado sin ser correspondido. En 1861 se casó con Casta Esteban, pero su matrimonio fue un
fracaso y terminaron separándose.
El único libro que publicó en vida fue Historia de los templos de España (1857), que escribió en
colaboración con Juan de la Puerta. Su poesía no se publicó hasta después de su muerte, cuando
unos amigos suyos financiaron la publicación de sus Obras (1871). Dentro de esta obra destacan
sus Rimas y sus Leyendas, que se convirtieron en sus obras más famosas y que se han publicado
por sí solas desde entonces. Las Rimas son poemas líricos principalmente dedicados al amor; las
Leyendas son cuentos basados en leyendas y tradiciones de diferentes regiones de España, por lo
que algunas han sido calificadas de costumbristas, pues reflejan las costumbres de personas de
diferentes localidades o regiones españolas. Los temas de estas dos obras son el amor no
correspondido, la esperanza y la desesperanza, la miseria, la soledad y “la búsqueda constante
del misterio de la vida humana, del arte y de la poesía.”595
RIMA I
Yo sé un himno gigante y extraño
Que anuncia en la noche del alma una aurora,
Y estas páginas son de ese himno
Cadencias que el aire dilata en las sombras.
Yo quisiera escribirle, del hombre
Domando596 el rebelde, mezquino idioma,
Con palabras que fuesen a un tiempo
Suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar; que no hay cifra
Capaz de encerrarlo, y apenas ¡oh hermosa!
Si, teniendo en mis manos las tuyas,
Pudiera, al oírlo, cantártelo a solas.
595 Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana, citado anteriormente.
596 Amansando, haciendo dócil o flexible al idioma, que se muestra difícil de dominar.
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Preguntas
¿En qué persona está escrito el poema?
¿A quién está dirigido el poema?
¿Qué es el “himno” al que se refiere el poeta?
¿Qué querría el poeta que sugirieran sus palabras? ¿Por qué?
¿Tiene éxito el poeta en su objetivo?
¿Qué dice el poeta que no podría hacer si tuviera sus manos en las de la mujer “hermosa” a que
se refiere?
¿Qué tipo de rima usa el poeta? ¿Qué versos riman?
¿Qué elementos románticos tiene este poema?
RIMA II
Saeta597 que voladora
cruza, arrojada al azar598,
sin adivinarse dónde
temblando se clavará599;
hoja que del árbol seca
arrebata el vendaval600,
sin que nadie acierte el surco601
donde a caer volverá;
gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,
y rueda y pasa, y no sabe
qué playas buscando va;
luz que en cercos602 temblorosos
brilla, próxima a expirar,

597
598 Palabra de origen árabe: “casualidad”, “fortuna”.

599 Una saeta clavada en la playa:
600 “Se la lleva una ráfaga de viento fuerte”.

601

602
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ignorándose cuál de ellos
el último brillará;
eso soy yo, que al acaso
cruzo el mundo, sin pensar
de dónde vengo ni a dónde
mis pasos me llevarán.
Preguntas
Identifica los elementos con que se identifica el poeta en primera persona. Explica su significado.
¿Cómo es el poeta, según se describe, entonces?
¿Qué rima tiene el poema?
¿Qué elementos románticos tiene el poema?
RIMA IV
No digáis que agotado su tesoro,
De asuntos falta, enmudeció603 la lira:
Podrá no haber poetas; pero siempre
Habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz604 al beso
Palpiten605 encendidas;
Mientras el sol las desgarradas nubes
De fuego y oro vista;
Mientras el aire en su regazo lleve
Perfumes y armonías;
Mientras haya en el mundo primavera,
¡Habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
Que al cálculo resista;
Mientras la humanidad siempre avanzando
No sepa a do camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
603 Se quedó sin sonido, se calló.

604
605 https://www.youtube.com/watch?v=7gDaKA0eUZ8
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¡Habrá poesía!

Mientras sintamos que se alegra el alma,
Sin que los labios rían;
Mientras se llore sin que el llanto acuda
A nublar la pupila;
Mientras el corazón y la cabeza
Batallando prosigan;
Mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡Habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
Los ojos que los miran;
Mientras responda el labio suspirando
Al labio que suspira;
Mientras sentirse puedan en un beso
Dos almas confundidas;
Mientras exista una mujer hermosa,
¡Habrá poesía!
Preguntas
¿Cuál es el tema del poema?
¿Qué impulsa a las personas o poetas a escribir poesía, según el poeta?
Describe la progresión de los elementos que definen la poesía en este poema.
¿Qué rima tiene este poema?
¿Qué elementos románticos tiene este poema?
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